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بناء الشخصية الموضوعي
دراسة مقارنة بين رواية «مذكرات ديناصور» لمؤنس الرزاز ورواية
«صاحب الفخامة الديناصور» لخوزيه كاردوسو بيريس
Objective Depictions of Characters: A Comparative Study
between Mo’nes Al-Razaz’s Memories of a Dinosaur and
Jose Cardoso Perez’s His Excellency the Dinosaur
د .نورة محمد فرج قـاسـم الـخـنـجــي
قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة قطر
nourafaraj@qu.edu.qa

ف
ن
تغال
تعمد هذه الدراسة إىل املقارنة يب� بنية الشخصية الرئيسية أ ي� رواية «صاحب الفخامة الديناصور» للاكتب ربال� ي
هت ف
ن
رد� مؤنس الرزاز ،إذ استخدم الاكتبان فكرة «الديناصور»
خوسيه اكردوسو ريب� ي ز� ،ومثيل�ا ي� رواية أ«مذكرات ديناصور» للاكتب ال ي
مث حت
مض
خ شخ
«الكوميد� السوداء» ،تج�ىل ذلك
تنتم إىل تصنيف
اي
للق �صية روائية ،ومن � �ميلها ب�فاكر سياسية� ،ن سياقات رسدية ي
من
من خالل تشكيل التطور الذي يطرأ عىل هذه الشخصية ،وستقوم هذه الدراسة اب�ستقصاء �و فكرة الديناصور موضوعيا ربع� النص
ليا�ا ،من خالل استنطاق النصوص مبا�رش ة ،ابتداء من أول هظ�ور الديناصورات هف
بوص�ا شخ
و� هت
وص�ورة تفاعلها
تج
�صيات إشاكلية ،ري
ف
ة
هن
السل� مع البيئة احمليطة هب�ا ،وصوال إىل تقوقهعا وانعزاهلا ،إىل أن تؤول حلال االنقراض ي� ال�اية.
بي
الكلمات المفتاحية :الشخصية الروائية ،البطل اإلشكالي ،الكوميديا السوداء ،الرواية األردنية ،الرواية البرتغالية.

تاريخ االستالم2014/3/4 :

تاريخ القبول2015/5/31 :

This study aims to compare the structure of the main character in His Excellency the Dinosaur by
the Portuguese Jose Cardoso Perez with the structure of the main character in Memories of a Dinosaur by
the Jordanian novelist Mo’nes Al Razaz. Both writers use the “Dinosaur” to depict characters in their novels
as embodiments of political thoughts through a type of narrative that can be classified as black comedy.
The study accordingly will pursue how both characters develop in the narrative by offering a textual reading
of the first appearance of the dinosaurs as problematic characters through their negative interaction with
the surrounding environment, their willed self-encapsulation, their isolation, and then their extinction at the
end.

Keywords: Character; problematic hero; black comedy; Jordanian novel; Portuguese novel
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متثل هذه الدرا�سة حماولة لالقرتاب من
روايتني ،الأوىل «�صاحب الفخامة الدينا�صور»
للكاتب الربتغايل خو�سيه كاردو�سو برييز ،التي
ن�رشها �سنة  ،1971وترجمها �إىل العربية فا�ضل
العزاوي �سنة  ،1991والثانية «مذكرات دينا�صور»
للكاتب الأردين م�ؤن�س الرزاز ،ال�صادرة يف .1994
تتخذ الروايتان من ال�سيا�سة مادتهما الأوىل،
وتعتمدان على الكوميديا ال�سوداء كا�سرتاتيجية
�رسدية .لكن ثمة اختالفات يف الر�ؤى التي ي�صدر
عنها امل�ؤلفان ،وبالتايل �ستتغاير البنية ال�رسدية التي
�أقام عليها كل كاتب ن�صه.

ت�أتي �أهمية هذا املو�ضوع من كونه مقارنة
بني عملني روائيني ينتميان �إىل ثقافتني خمتلفتني،
ومل يخ�ضعا من قبل �إىل �أي معاجلة يف النقد العربي،
مما يقودنا �إىل امل�شكلة التي واجهت هذه الدرا�سة،
وهي عدم وجود درا�سات عربية عن رواية «�صاحب
الفخامة الدينا�صور»� ،أما ما كتب حول رواية
«مذكرات دينا�صور» فمعظمه كان كتابة �صحفية.

 .2الديناصور ،الرؤية واالستراتيجية:

يقول حميد حلمداين�« :إن الرواية ال تعك�س
�إديولوجيات الواقع ،ولكنها على الأ�صح تندرج هي
نف�سها يف احلق الإديولوجي لأنها مغامرة فكرية
يف خ�ضم ال�رصاع الإن�ساين ،وهي تقوم يف هذه
احلالة مبهمة مزدوجة توظف الإديولوجيات وتقتحم
عامل ال�رصاع الإديولوجي �أو البحث املعريف .وهي
فوق ذلك كله تختلف عن الإديولوجيا لأنها متلك يف
الوقت نف�سه قوة ت�أثري ما هو �إبداعي»� .1إن الروايتني
مو�ضوع الدرا�سة مرتبطتان بالإيديولوجيا وال�سيا�سة
ارتباطا مو�ضوعيا ،من حيث �أن رواية «�صاحب
الفخامة الدينا�صور» تتناول �سرية حاكم ديكتاتور
يف عالقته مع نف�سه ومع حا�شيته ومع �شعبه� ،أما
رواية «مذكرات دينا�صور» فتعر�ض لق�صة حياة
مثقف عربي ،على الرغم من �إميانه بالقومية العربية
�إال �أنه يتعر�ض النهيارات فكرية؛ نتيجة عدم قدرته
على ا�ستيعاب اخليبات العربية والتعاي�ش معها.

�إن الروايتني تتو�سمان يف بنائهما ا�سرتاتيجية
تعتمد هذه الدرا�سة �إىل املقارنة بني الروايتني« ،الكوميديا ال�سوداء»� ،إذ تتخذان من ال�سخرية و�سيلة
عرب الر�ؤية الفنية ،واال�سرتاتيجية ال�رسدية ،وبعد لهدم املقد�س� ،سواء كان هذا املقد�س هو ال�سلطة� ،أو
ذلك تتبع بناء �شخ�صية الدينا�صورات والتحوالت الأفكارالطوباوية.
التي طر�أت عليها حتى وفاتها /انقرا�ضها ،والدرا�سة  .1 .2الديناصور بين رؤيتين:
يف ذلك تنتهج قراءة الن�صو�ص قراءة مبا�رشة ،يحيل عنوانا الروايتني ذهن املتلقي �إىل عدد من
للو�صـول �إىل نقاط الت�شابه واالختالف بني العملـني .الت�صورات املرتبطة باخل�صائ�ص املميزة للدينا�صور،

فله خ�صو�صية تقربه من الأ�سطوري والغرائبي ،بالذات
فيما يتعلق بحجمه وانقرا�ضه وم�آله اال�ستعرا�ضي ،فهو
اليوم �إما عظام مدفونة مغيبة عن نظر الإن�سان �أو هياكل
مت �إعادة تركيبها يف هيئات �إبهارية يف املتاحف.

ي�ستعني خوزيه كاردو�سو برييز بفكرة
ليحملها رمزي ًا بحاكم برتغايل ،وي�سميه
الدينا�صور،
ّ
با�سم من عنده (�أنتونيو دي �أوليفريا �ساالزار) .فيما
ل�شخ�ص مثقف
يلب�س م�ؤن�س الرزاز دينا�صوره
ِ
�شيوعي .ي�ستند العمالن �إىل مرجعيات تاريخية
حقيقية ،ولكن فيما يتخذ العمل الأول مادته من
منوذج احلاكم الطاغية ،ف�إن العمل الثاين يتخذ
�شخ�صيته الرئي�سة من �صورة منطية لأحد �أطياف
املجتمع املثقف ،والرواية بذلك تقوم بعملية ر�صد
لتحوالت املجتمع ال�سيا�سي العربي« ،وحقيقة
الأمر �أن الرزاز ال يريد �أن يقدم �شهادة عن التاريخ
العربي املعا�رص ،بقدر ما ي�سعى �إىل تقدمي انهيار هذا
التاريخ يف �شهادة روائية» .2ال�شخ�صية الرئي�سة
يف العمل الأول تقبع يف �أعلى الهرم الرتاتبي يف
الدولة� ،أما العمل الثاين فال�شخ�صية الرئي�سة فيه
تقع يف الو�سط بني ال�سلطة وال�شعب ،وهي �شخ�صية
املثقف ،الذي ال ميكن ت�سميته برجل ال�شارع ،فهو
ينتمي – �أو كان ينتمي قيا�س ًا بزمن الن�ص� -إىل
حزب �سيا�سي ذي توجه �شيوعي ،وبعد انف�ضا�ض
احلزب يعمل يف امللحق الثقايف لإحدى ال�صحف.
بذلك هو نظريا ميار�س دور املثقف الع�ضوي ،الذي
«يجب �أن يكون من�سجم ًا مع ذاته ،بعيد ًا عن
التناق�ضات ،وممتلك ًا الت�صور املوحد عن العامل،
حتول �إىل �شخ�صية مركبة ب�شكل عجيب و�شاذ،
و�إال ّ
3
جتمع بني عنا�رص �إن�سان الكهوف ومبادئ العلوم» ،
وباعتبار هذا املثقف عربيا ف�إن وظيفته الأوىل هي
«االلتزام بق�ضايا املجتمع والأمة العربية ،بحيث ال
يكون مثقف ًا �إذا ابتعد عن هموم جمتمعه وق�ضايا
�أمته» .4لكن الواقع ال�سيا�سي العربي املت�أزم �سيجعل
املثقف يف هذه الرواية يدور «يف متاهات دائرية»،5
هي نف�سها متاهات امل�ؤلف وم�ساءالته الفكرية« ،ف�إذا
و�ضعنا يف االعتبار �أن كل هزمية �أو حدث كبري

يت�صاعد معه االجتاه القومي ويتبلور فيه ،لأدركنا
�أن الرواية كانت جتد زادا لها تعرب من خالله عن
هذا االجتاه العروبي» ،6وجند �أن مرحلة ما بعد احلرب
هي مرحلة الإحباط التي �شكلت هذه الرواية ،لأن
«احلرب والقمع واالنفتاح من �أقوى الأطر املرجعية
�ضغطا على الروائي العربي».7
على الرغم من هذا التباعد الظاهري بني
رواية بريي�س ورواية الرزاز ،ف�إن خطوط ًا كبرية
تربطهما يف �صريورة الدينا�صورات� :صريورة
الت�ضخم ،ثم االنعزال ،ثم االنقرا�ض .كال الدينا�صورين
يعاين ت�ضخم الذات الفردية واالنعزال عن املحيط،
وكالهما منقر�ض ،ينتمي �إىل ع�رص قد اغرب ،الأول وهو
دينا�صور بريي�س واحد حي يف موته� ،أما الآخر وهو
دينا�صور الرزاز فميت يف حياته.
 .2 .2الكوميديا السوداء كاستراتيجية سردية:

يعرف جريالد برن�س اال�سرتاتيجية ال�رسدية
ّ
كالآتي« :عند القيام برواية �رسد ف�إن هناك جمموعة
من الإجراءات ال�رسدية يجري تنفيذها �أو طرق
�رسدية ت�ستخدم لتحقيق �أهداف معينة» .8وعلى
ذلك ف�إن امل�ؤلفني قد ا�ستخدما جمموعة طرق �رسدية
ميكن �ضمها حتت م�سمى الكوميديا ال�سوداء ،وذلك
لأنها متثل درعا يقي من «مواجهة فجائع الواقع
املعا�ش» 9يف احلياة احلقيقية ح�سبما �رصح م�ؤن�س
الرزاز نف�سه ،لكنها يف الرواية ت�ستخدم لتحقيق
غايات �أخرى �أي�ضا ،واملق�صود بالكوميديا ال�سوداء:
«الكوميديا ال�ساخرة التي ت�صور املفارقة ال�صارخة
بني ال�سلوك والقيم ،وتت�سلح بال�ضحك ،واجلنون،
والهذيان ،والباروديا ،واملحاكاة ال�ساخرة ،لتدمري
كل الثوابت التي ت�ستند �إليها الأنظمة ال�سيا�سية
املعا�رصة على جميع الأ�صعدة وامل�ستويات .مبعنى
�أن الكوميديا ال�سوداء فل�سفة ت�أملية م�أ�ساوية ،تندد
بعبثية الواقع وعدمية املجتمع ،وت�شدد على انحطاط
القيم الإن�سانية الأ�صيلة ،وحتتفل بحياة العبث،
والإخفاق ،والف�شل ،وال�سقوط الرتاجيدي� .إنها
فل�سفة ال�ضحك املمزوج بالبكاء اله�ستريي».10

يف هاتني الروايتني �سنجد جمموعة من الإجراءات
ا�ستخدمت يف كليهما على نحو مت�شابه على الرغم
من اختالف ال�شخ�صيتني:
 -1املقارنة باملثل العليا.
 -2خلق املحاكي ال�ساخر.
� -3إهانة البطل.

الإجراء الأول هو املقارنة باملثل العليا� ،أي
عندما تنعقد مقارنات بني القيم التي يحملها بطل
الرواية وبني قيم املجتمع من حوله ،وهو هنا ي�شرتك
مع البطل الإ�شكايل ح�سب تعريف غولدمان الذي
ا�ستقاه من ر�ؤية لوكا�ش�« :إن الرواية هي تاريخ
بحث (منحط) (ي�سميه لوكات�ش �شيطاين) ،بحث
عن قيم �أ�صيلة يف عامل منحط هو الآخر ولكن
على �صعيد متقدم ب�شكل مغاير� ...إن بطل الرواية
ال�شيطاين جمنون �أو جمرم ،وهو ،كما قلنا على كل
حال� ،شخ�صية �إ�شكالية» .11هذه العالقة بني بطل
الرواية وجمتمعه «ترتكز على ر�صد وعي البطل
الإ�شكايل لعدم تال�ؤمه مع العامل .ويتخذ عدم التال�ؤم
هذا �شكلني� :إما �أن يكون �أو�سع من العامل اخلارجي
املكون ملجال �أفعاله ،و�إما �أن يكون �أ�ضيق منه ،فينتج
عن ذلك �أن نف�س (روح) البطل تت�سع �أو ت�ضيق يف
وعيها ،بالن�سبة للعامل اخلارجي وتعقيداته .لكن يف
احلالتني معا ،هناك ف�شل للبطل �أمام الواقع لأنه يظل
م�شدودا �إىل القيم �إىل (موطن الروح) (احلقيقية)،
ولو من خالل �صيغة غري مبا�رشة ي�سميها لوكا�ش
(ال�شيطانية) ،يف مقابل ال�صيغة الإيجابية ،املبا�رشة،
املفقودة» ،12وي�صل غولدمان �إىل النمط الأول
من �أمناط الرواية التي �أقرها لوكات�ش ،وهي رواية
«املثالية التجريدية» ،املتميزة بفعالية البطل و»وعيه
القا�رص بالقيا�س �إىل تعقد العامل» ،13وميثل عليها
بروايتي (دون كي�شوت) و(الأحمر والأ�سود) .وتبدو
(دون كي�شوت) يف �سياق بحثنا الأقرب �إىل رواية
«مذكرات دينا�صور» ،لي�س فقط يف قيمه املخالفة
ملجتمعه ،و�إمنا يف تعر�ضه للهزء ،يقول بوتور�« :إن
النبالء يحكمون ،ولكننا ال نعرف ال�سبب .وملا كانوا
ال ميلكون �أية �صفة فقد وجب �أن يكونوا هم �أنف�سهم

نخبة ،فطبقتهم �أ�صبحت طبقة مقفلة ي�ستحيل على
مطلق �شخ�ص االنتماء �إليها �إن مل يكن قد ولد نبيال.
وقد وجد دون كي�شوت نف�سه �أمام هذا اجلدار ،فلم
يعد يف �أ�سبانيا ،البالد التي ي�سكنها� ،أية و�سيلة
ت�ساعده على بلوغ ال�شهرة .والدرو�س التي ي�أخذها
من روايات الفرو�سية ال ميكنها �إال �أن جتعله مدعاة
لل�سخرية ،لقد �أطلق على نف�سه دون كي�شوت دو ال
مان�ش ،ولكنه ا�ستحال عليه �أن يجعل النا�س يلقبونه
بهذا اللقب �إال على �سبيل الهزء الالذع» .14ويج�سد
ميالن كونديرا حالة دون كي�شوت بقوله« :خرج
دون كي�شوت من بيته ومل يعد قادرا على التعرف
على العامل .فقد بدا هذا العامل فج�أ ،يف غياب حاكم
�أعلى ،غام�ضا غمو�ضا رهيبا ،لقد تفتتت احلقيقة
املطلقة الوحيدة �إىل مئات من احلقائق الن�سبية
يتقا�سمها النا�س» .15هذه احلالة هي ذاتها حالة عبد
الله الدينا�صور يف مواجهة العامل الذي مل يعد قادرا
على التعرف عليه ،لذا �سي�صطدم به ،وهذا اال�صطدام
هو ما �سيقوده �إىل العزلة كما �سرنى الحقا.

�أما الإجراء الثاين هو خلق املحاكي ال�ساخر،
ويق�صد به �صناعة �شخ�صية م�شابهة ل�شخ�صية بطل
الرواية ،ولكن على نحو تهكمي ،بحيث تكبرّ م�ساوئ
البطل وعيوبه ،وهذه الطريقة جرى اعتمادها ح�سب
باختني على نحو كبري عند دو�ستويف�سكي« :عرفت
املحاكاة ال�ساخرة �أ�شكاال ومراتب على درجة كبرية
من التنوع� :صور خمتلفة  ...حاكت بع�ضها البع�ض
ب�صورة �ساخرة بطرق خمتلفة وانطالقا من وجهات
نظر خمتلفة ،لقد كان ذلك مبثابة مرايا م�شوهة-
وتلوي باجتاهات خمتلفة وبدرجات
تطول ،وت�ص ّغرّ ،
ّ
متفاوتة� .إن حاالت الت�شابه املنطوية على حماكاة
�ساخرة �أ�صبحت ظاهرة �شائعة جدا  ...ولقد برر ذلك
بو�ضوح خا�ص عند دو�ستويف�سكي� - ،إن لكل واحد
من �أبطاله الرئي�سة تقريبا ،يف رواياته� ،أكرث من
�صنو واحد ،كل واحد منهم يحاكيه على طريقته،
حماكاة �ساخرة» ،16و�سوف ن�رشح الحقا كيف �أننا
يف رواية «�صاحب الفخامة الدينا�صور»� ،سنجد
حماكي احلاكم هو التمثال الذي �سيتوىل خماطبة

النا�س و�سيلج�أ �إليه الوزراء للت�شاور معه� ،أما يف
«مذكرات دينا�صور» فكل �شخ�صية حتيط بالبطل
هي �شخ�صية مناق�ضة له ،ولكن ال�شخ�صية الأكرث
قربا لهذا منوذج املحاكي هي �شخ�صية امل�صارع.

�أما الإجراء الثالث فهو �إهانة البطل ،وهو
ينطلق من ر�ؤية لوكا�ش لل�سيماء الفكرية التي
يحملها بطل الرواية ،يقول« :ال تعني ال�سيماء
الفكرية للنماذج الأدبية �أن مداركهم �صحيحة متاما
�صحة مو�ضوعية ،و�أن نظرتهم ال�شخ�صية �إىل العامل
تعك�س الواقع املو�ضوعي عك�سا �صادقا» .17لذا جند
ال�سمات البطولية تنزع من البطل تدريجيا ،عرب
تعري�ضه �إىل مواقف ُي�سخر منه فيها ،تت�سم هذه
املواقف بالكوميديا ،ويف الوقت نف�سه تكون حمملة
بهجاء هذا البطل� ،إن» �أ�سلوبي الهجاء والكوميديا
يوحيان بالت�ضاد بني املرح املرير وال�ضحك الذي
ينطوي على التعاطف ،بني احلكم الهادم واال�ستيقان
من اخلال�ص ب�شكل م�ؤكد» ،18يحدث هذا باعتبار
�أن الكوميديا تنزع بال�رضورة �إىل الإحاطة بهيبة
�شخ�ص ما ،وهي بذلك حتط من �ش�أنه ،ففي �إطار
�أي موقف ميكن اعتباره بوجه عام (كوميديا) ،توجد
�إمكانات لفوارق عميقة كامنة متتد من التعليق
ال�ساخر على ال�ضعف الإن�ساين� ،إىل الظرف املتهكم
ورمبا الهادم� ،إىل ال�شعور العميق بالعطف على
االهتمامات الإن�سانية املعر�ضة للنقد والتجريح،
و�إىل االعرتاف �أخريا �أن القناع الكوميدي ينظر
�زشرا يف بع�ض الأحيان فينحو يف خطورة نحو
الرتاجيديا»� .19سنجد �أن هذه املواقف تعمق
الفجوة بني البطل وبيئته ،لدرجة يراه مكانا غري
�صالح للعي�ش ،و�سينحو �إىل هجاء ذاته فيما ي�سمى
بـ"التحقري التهكمي :لي�س لرف�ض ال�سلطة �أو الآخر،
و�إمنا لرف�ض الذات» .20هذا النوع من ال�ضحك املرير
يجيء «متميزا بوجود �إح�سا�س فردي حي خا�ص
بالعزلة �أو االنعزال» ،21لذا يف كل من «�صاحب
الفخامة الدينا�صور» و»مذكرات دينا�صور» ،جند
�أن الأحداث والعالقات ذات طبيعة كوميدية ،فيها
يتعر�ض البطل لل�سخرية دوما ،بوعي �أو دون وعي،

و�سواء كانت هذه ال�سخرية مق�صودة �أم ال ،ولكنها
تتغلف يف النهاية بطابع تراجيدي ،ففيما يطم�س
احلاكم على امتداد حياته وعي ال�شعب� ،سنجده
ميار�س الدور نف�سه بعد وفاته ،ولكن دون ت�أثري
حقيقي ،لأن ال�شعب مل يكرتث به يف حياته ولن
يكرتث به بعد مماته� ،أما عبد الله الدينا�صور ف�سوف
ميوت يف �آخر الروايـة لتنتهي حيـاته و�سط ال�ضجر.

وفيما ي�أتي �سرن�صد الكيفية التي �شكلت بها هذه
اال�سرتاتيجيات ت�شكل حياة الدينا�صورين من
حلظة الوالدة حتى وفاتهما.
 .3التضخم:

يرتبط الت�ضخم يف الروايتني بعالقة �إ�شكالية
بني الدينا�صورات واملجتمع ،فالدينا�صوران ينظران
�إىل ذاتيهما باعتبارهما كائنني خمتلفني وفوقيني
بالن�سبة �إىل بقية الب�رش املحيطني بهم ،ولذا �سيعيدان
تقدمي نف�سيهما �إىل الآخرين �ضمن �إطارين :الأول
هول �إطار ن�ش�أة كل منهما ،والثاين �إطار ا�ستبدال
العادي واليومي بالق�ضايا الكربى.
 .1 .3حيثيات نشوء الديناصورات:

يعوم بريي�س دينا�صوره حني ال مينحه ا�سم ًا خا�ص ًا،
ّ
بل يحيله �إىل عدد من الطغاة املعروفني يف تاريخ
الب�رشية ،مثل فرانكو وهتلر ومو�سوليني« :كان يدعى
حينذاك فران�سي�سكو �أو فيتورينو ،ورمبا �أي�ض ًا �أدولفو،
ومن املحتمل �أدولفو هريتو� ،أو بينيتو مار�سولينو...
كل هذا لي�س مهم ًا يف �آخر الأمر ،ولكن ما هو مهم
هو �أنه عندما انتبِه �إليه ،كان يحمل ا�سم ًا �آخر :احلاكم.
الدينا�صور الأول ،احلاكم واملعلم .22».لي�س هناك �إذن
تاريخ حقيقي للدينا�صور ،بل �إن تاريخه يبد�أ فور
�أن ي�صبح حاكما ،ولذا لن يتم التعامل مع تاريخه
بحيادية ،بل �ستعاد كتابة تاريخه (طفولته) ب�صورة
م�ضخمة ،و�ست�ضفى على التفا�صيل الب�سيطة
�صفات خارقة ،متزج بني الكوميديا وال�سخرية� ،إذ لن
يكون احلاكم يف طفولته طف ً
ال عادي ًا ،بل �إن طفولته
�ستظهر �أقرب �إىل النبوءة مبيالد خمل�ص عبقري،
و�ستكون ال�شفاهية و�سيلة �إعادة �إنتاج تاريخه ،وهي

�شفاهية غري موثقة �أو مدعمة ب�أدلة مادية« :يروى� ،أن الأمر يتعلق هنا بعبقري من الطراز الأول .ولذلك
ولكن بدون وجود �أدلة على ذلك� ،إذ �أنه يروى فقط ن�صب حاكم ًا.24».
بالطبع� ،أن ال�صبي الذي كان �سيكون حاكم ًا ،مل
يحيل الن�ص �إىل املرحلة الأوىل يف �صناعة
يكن موافق ًا على ال�سفرة ،على الرغم من �أنه كان احلاكم الديكتاتور ،وهي �صناعة تعهدتها ال�سلطة
قد تنب�أ بها م�سبقا .ففي حكمته الطفولية �أدرك كل املعرفية ،ال�سلطة التي تتجه بعلومها �إىل القدمي ولي�س
اخلطوات التي كانت مقدرة له ،ومع ذلك كان ثمة اجلديد� ،إىل املا�ضي ولي�س امل�ستقبل ،وهي التي
23
ما جعله يحتار ...كان يود لو �أنه ركب حمار ًا»  .تركز جهودها يف تعلم ما ال ينفع ،فعلومها مرتبطة
الرحلة (�أو ال�سفرة) ال�رضورية والتي �ست�سبغ عليها بالكتب القدمية ،ولغتهم ال يفهمها �سواهم والأموات،
يف الن�ص �سمات بطولية ،كانت لغر�ض اخلروج �أي �أن علومهم غري منا�سبة للأحياء ،وبالتايل �آمنوا به
بالطفل من القرية اجلاهلة �إىل مدينة الدكاترة ،حيث لأنه ينتمي بعلمه �إىل الع�صور القدمية ،بل �إنه يتفوق
�سيتلقى تعليم ًا متالئم ًا مع نبوغه املبكر .ي�سخر عليهم ح�سب ما يقولون .يحمل الن�ص داللتني :داللة
امل�ؤلف من هذا النبوغ املُخت َلق حني يربطه بحكمة ال�سلطة املعرفية الكاذبة ،التي �ستدعي نبوغ احلاكم
طفولية ،فالطفل يتمنى ركوب احلمار بد ً
ال عن يف طفولته ،ولذا تن�صبه حاكم ًا .والداللة الثانية هي
القطار للو�صول �إىل املدينة املوعودة ،وك�أن احلمار الرباعة املزعومة يف متثل القدمي ،وهو قدمي مطعون
مبا يحمله من دوال البطء والك�سل والغباء �أكرث يف �أهميته لأنه ال ينا�سب احلا�رض.
تال�ؤم ًا مع الر�ؤية امل�ستقبلية للحاكم من القطار الذي
على خالف احلاكم الدينا�صور ف�إن عبد
ي�شري �إىل �شيء من التمدن� .إن احلاكم ينتمي �إىل
الله الدينا�صور لن يكون تاريخ والدته هو تاريخ
البيئة ذاتها التي ينتمي �إليها احلمار ،ولكن �سيعاد
ن�شوئه كدينا�صور ،و�إمنا دينا�صوريته تتزامن مع
ت�صويرها على �أنها حكمة طفولية مبهرة.
بداية نهايته ،فهو قد �أخذ يف التحول �إىل دينا�صور
والقيمي ينهار ،وعلى الرغم
هذا الطفل (املعد لدور احلاكم) كان عليه عندما بد�أ عامله الفكري
َ
املرور مبرحلة الإعداد املعريف ال�رضورية لت�سويغه من �أن احلقائق ماثلة �أمام عينيه ،ف�إنه ي�رص على
كحاكم خمل�ص الحق ًا ،وهنا يتم اكت�شاف طاقاته نفخ معتقداته و�أفكاره حتى تت�ضخم ،لأنها معادلة
التعلمية اخلارقة «بدون �إ�ضاعة وقت �أكرث ،ان�سحب لوجوده ،وانتهاكها انتهاك له هو ذاته ،يف حني �أن
القروي ال�صغري �إىل كتبه حتى يتعلم بهذه الطريقة الواقع ي�شري �إىل �أنها هي التي تقوده �إىل املوت/
كيف يفكر وكيف ي�صوغ اجلمل والتي كان يفرت�ض االنقرا�ض ،فهو «قد رف�ض قبول �أي تغري �سيا�سي/
�أن جتعله م�شهور ًا بني الدكاترة ...والآن ،حيث �أنه اجتماعي/اقت�صادي ،بل و�أ�رص على االحتفاظ
كان قد �شغل نف�سه مبكر ًا بالكلمات واال�ستدالالت بال�صورة القدمية التي ت�شكلت �أيديولوجي ًا و�سيا�سي ًا
املنطقية ،توقع الكثريون منه �شيئ ًا ملفت ًا للنظر :و�إعالمي ًا يف ظروف مغايرة .و�إن تغري ال�سيا�سي
ولكن �أتراه كان قادر ًا على حتقيق توقعهم؟ الدكاترة الكبري ،وبني ثبات عبد الله الدينا�صور والتزامه
�أوم�أوا بر�ؤو�سهم من علياء كربيائهم ،لأن طريقته بقناعاته �أدى �إىل حالة �أقرب �إىل الف�صام بفارق
يف احلديث كانت ت�شبه طريقة كتبهم القدمية التي �شدة الوعي ،والإدراك للواقع املتغري».25
در�سوها ،بل �إنها بدت لهم �أكرث كما ً
ال ،كما الق�ضاة
�إن عبد الله الدينا�صور ح�سب ذلك ميكن �أن
والكتبة هم الذين اعتادوا على انتقاد الفقرات ي�صنف حتت فئة املثقفني الالمنتمني ح�سب تق�سيم
والف�صول ،بطريقته يف �أن ي�ستخدم مبثل هذه اجلزالة �إدوار �سعيد لأمناط املثقفني يف عالقتهم مبجتمعهم،
ري�شة الكتابة البريوقراطية ...كل املظاهر تدل على �إذ يقول« :فقد جند �أن املثقفني الذين عا�شوا �أعمارهم

كلها يف جمتمعهم ميكن تق�سيمهم �إىل املنتمني والال
منتيمن ،ب�صورة ما� ،أي من ناحية معينة �أولئك الذين
ينتمون انتماء كامال �إىل املجتمع بحالته القائمة،
وتزدهر �أحوالهم فيه دون �أن يغلبهم الإح�سا�س
بالن�شوز عنه �أو االختالف معه� ،أي من ميكن �أن
ن�صفهم ب�أنهم من يقولون (نعم) ،وعلى الناحية
املقابلة جند الذين يقولون (ال)� ،أي �أولئك الأفراد
الذين هم يف �شقاق مع جمتمعهم ،ومن ثم فهم
ال منتمون ،ومنفيون فيما يتعلق باملزايا وال�سلطة
ومظاهر التكرمي».26
يبد�أ انقرا�ض الدينا�صور مع انهيار املنظومة
ال�شيوعية ،لكنه ي�رص على �أن ينكر هذا االنهيار
«يقال ،والله �أعلم� ،أن النا�س �سموا عبد الله عبد
الله «الدينا�صور» ..لأ�سباب عديدة .منها �أنه رف�ض
االعرتاف بانهيار املنظومة اال�شرتاكية وعلى ر�أ�سها
االحتاد ال�سوفياتي .وظل ي�رص على �أن املع�سكر
اال�شرتاكي ع�صي على االنهيار.27».

ي�شري تودوروف �إىل دور اال�سم يف بناء
ال�شخ�صية« :تتجلى ال�شخ�صية بعدة طرق الأوىل
يف ا�سم ال�شخ�صية الذي يعلن عن اخل�صو�صيات
التي �ستمنح له ...من هنا يتبع تخ�صي�ص ال�شخ�صية
طريقتني ممكنتني :فهو مبا�رش �أو غري مبا�رش عندما
يقول لنا ال�سارد �أن �أ �شجاع ،كرمي �إلخ� :أو عندما
تقوم به �شخ�صية �أخرى �أو ي�صف البطل نف�سه
فهو غري مبا�رش .ويتوجب على القارئ ا�ستخال�ص
النتائج وتعيني املزايا �إما انطالقا من الأفعال التي
تكون ال�شخ�صية فيها حمقة و�إما بالطريقة التي
تدرك بها ال�شخ�صية (التي ميكن �أن تكون هي
ال�سارد) الآخرين" . 28ح�سب الرواية ف�إننا جند
املجتمع ي�سخر من عبد الله حينما يل�صق به �صفة
الدينا�صورية ،و�ستظل معلقة عليه باعتبارها �سمته
املميزة ،فـ»هناك طريقة خا�صة للتمييز هي ا�ستعمال
ال�شعار� :شيء يخ�ص ال�شخ�صية طريقة اللبا�س �أو
الكالم ،املكان الذي تعي�ش فيه �سيح�رض كلما ذكرت
ال�شخ�صية" ،29وما مييز عبد الله يف هذه املرحلة

هو �إ�رصاره على �إنكار احلقائق« ،مبقت�ضى انت�سابه
�إىل �أيديولوجية عامة �سابقة تاريخيا على ع�رصه،
�أو �إىل �أيديولوجية عامة من املفرت�ض حتققها يف
امل�ستقبل" ،30ولكن عندما ال تتحقق هذه الفر�ضية
الطبيعية ي�صاب بانتكا�سة ،هي انعكا�س يف الأ�صل
حلالة امل�ؤلف ،حني عرب يف هذه الرواية و�سواها عن
«خيبة �أمله ال�شديدة من العمل ال�سيا�سي احلزبي وما
�آلت �إليه �أو�ضاع الأمة العربية يف العقود الأخرية
من القرن الع�رشين  ،...وما �أ�صابها من متزق وانهيار
ملنظوماتها الفكرية وال�سيا�سية واالجتماعية،
ولت�شكيالتها التنظيمية واحلزبية ،وت�آكل بناء القيم
عامة".31

نتيجة لذلك� ،سنجد الدينا�صور ميار�س
(انقرا�ضه) امل�ستمر من خالل تنب�ؤاته املبنية على
قراءة خاطئة للواقع «و�رصح عبد الله الدينا�صور
لبع�ض �أ�صحابه �أنه تنب�أ ب�أن احلرب الأطل�سية لن تقع
�ضد العراق .فلما وقعت .قال بلهجة تنم عن زهو
وخيالء� :أنا ل�ست انتهازي ًا مت�ساقط ًا� .أنا ال �أغري
مواقفي .قلت �أن احلرب لن تقع .و�س�أظل متم�سك ًا
بر�أيي هذا» .32هنا يعاين خلط ًا بني املبادئ وبني
الواقع الذي يناق�ضها .فرغم �أن احلرب قد قامت �إال
�أنه ينكرها لأنه ال يغري مواقفه« .وعندما قيل له �أن
�صديقه «ذبابة» طرد من الكويت� .سخر من النب�أ.
و�أكد �أن الكويت قومية ،ولن تطرد «ذبابة»».33
يف الن�صو�ص املقتب�سة ال�سابقة جند عبد الله
الدينا�صور راف�ض ًا لكل مظاهر الواقع ما دامت ال
تتوافق مع مبادئه وقناعاته ،يخلط الواقعي باملثايل،
والتفا�صيل ال�صغرية باملنظومات الكربى ،لذا نراه
يحيل كل اخليبات ال�سيا�سية وال�شخ�صية �إىل م�ؤامرة
كربى« :تقولني ملاذا �أحرد؟ ملاذا �أ�رضب عن الطعام؟
لأنهم حني حتلقوا حول الطاولة يف «البنتاغون»،
خططوا حلرب التحريك ،ثم لكامب ديفيد ،ثم
للحرب الأهلية اللبنانية ،ثم لغزو بريوت ،ثم لقتل
عاطف ب�سي�سو ،ثم لطردي من احلزب ،ثم لد�س ال�سم
يف طعـام عبد النـا�رص ،ثم لـعـدوان الـ�سوي�س.34»...

�إن �سوء التوافق النا�شئ بني عبد الله الدينا�صور القواقع الدنيا والدا-ليني .وقد متنى له التاريخ يف
�سيحدث ردة فعل عنده ،تتمثل م�سعاه ذاك احلظ الكثري.36».
وعامله املحيط ُ
بت�ضخيم ذاته حتى ي�ستطيع مواجهة العامل "حني
تتجلى املفارقة يف االقتبا�س ال�سابق بني
�س�ألت عبد الله ،املعروف بالدينا�صور ،عن �شهادة الفقر الفعلي الذي كان ي�سود البالد ،وبني �إغنائها
ميالده ،وقد دار يف خلدي �أن �أعد له عيد ميالد بالكلمات� ،أي الكالم ،وتبدو املفارقة كذلك يف
مفاجئ ًا ،مل �أحظ بجواب دقيق.
حتميل الن�ص رمزي ًا ب�أبعاد القمع واال�ضطهاد .احلاكم
عيني و�أطال
رفع الدينا�صور ر�أ�سه ،فنظر يف
َّ
عيني تاريخ الب�رشية ...وقال وهو
النظر .ك�أمنا يقر�أ يف َّ
يهز كتفيه :ال �أدري .يقال �أنني ولدت �أيام (توت عنخ
�آمون) �أو (حمورابي) �أو �أحد ملوك الأنباط يف البرتاء».35
 .2 .3أمور العالم الصغيرة وقضاياه الكبيرة:

نزعة احلاكم الت�ضخمية �ستجعله يويل
اهتمامه �إىل ق�ضايا تافهة ،ولكنه �سيعمد �إىل
ت�ضخيمها لت�صبح ق�ضيته الأوىل .احلاكم الدينا�صور
الذي �أتقن لغة الأموات �سيجعل م�رشوعه تغيري لغة
البالد« :ونظر ًا لأنه كان دكتور دكاترة ،فقد كر�س
نف�سه بحمية �شديدة للكلمات التي كانت مو�ضع
�رسه منذ طفولته .فما كاد ين�صب حاكم ًا حتى بد�أ
بو�ضع خطة ،متكن البالد من التحدث بلغة نظيفة،
مبنية ب�صالبة ومفهومة من قبل اجلميع .بكلمات
�أخرى :لغة الدا-ليني .وقد فعل ما قاله .اندفع �إىل
العمل ،طهر املرا�سيم والأوامر الإدارية ،وال�صحف
واملعاجلات ،وحقق جناحات �رسيعة .الكلمات امل�ستلة
من العامية والتي كانت �أكرث تلوين ًا ،ولكنها بدت
بالن�سبة له غري مالئمة ،ذهبت �إىل مزبلة النفايات،
لأنه كان من اجللي �أنها تنقط �سم ًا بني ال�سطور.
�أما الكلمات الأخرى التي كانت �شبه من�سية،
الختفائها عميق ًا بني ثنايا الرقوق ،فقد بعثت مرة
�أخرى ...وهكذا ظهرت كلمات كثرية ،كثرية جد ًا،
من �أ�صل التيني �أو يوناين نقي ،مل تت�ضمنها ر�سائل
النبالء فقط و�إمنا الأوراق التقاعدية ال�ضاربة يف
القدم ،والتي ظهرت يف �أريج القدا�سة .باخت�صار،
لأن اململكة كانت فقرية الآن� ،أراد احلاكم �إغناءها
بالكلمات ذات املنبت الأ�صيل وخلق لغة عامة،
ت�ستطيع توحيد ال�شبان وال�شيوخ ،الأغنياء والفقراء،

�سيكون اهتمامه تطهري البالد من الكلمات ال�سامة،
وحتويلها �إىل بريوقراطية جافة .ويفرز هذا الو�ضع
جماعة من النا�س (املت�سولني الطيارين) متثل جبهة
معار�ضة ،يف مواجهة عملية قتل الكلمات التي
تعادل رمزي ًا قتل حق الكالم� ،أو الدميقراطية ،فال
تعود القواقع الدنيا (ال�شعب) قادرة على التفاهم
�سوى بالإ�شارات« :وكانت القواقع الدنيا املتذمرة،
املت�سولون الطيارون ،تدمدم« :لقد ا�ستوطنت اململكة
بالكلمات والذباب» .ولكن احلاكم كان يخنق كل
ن�أمة عند هذه الع�صابة ،حيث يقوم كل يوم بتحطيم
احل�صة النظامية من الكلمات .فمن �أجل �أن يخل�ص
الإمرباطورية والأدمغة من ال�سموم �أراد �أن يزيل
التعابري الفظة واجلمل املربكة ،وقد جنح يف ذلك .فقد
�أ�صبحت القوامي�س يف ملح الب�رص قاحلة و�صلعاء.
بحيث مل يعد �أمام القواقع الدنيا عملي ًا �سوى التفاهم
بالإ�شارات.37».

ويف حني يب�سط احلاكم نزعته الت�ضخمية
على من حوله يف �صورة قمعية ،جند على النقي�ض
عبد الله الدينا�صور يتقوقع على ذاته ،املختلفة عن
الآخرين ،فـ»الدينا�صور لي�س فار�س ًا ع�رصي ًا لأن
حجم التغريات �أكرب من ذلك بكثري ،كما �أنه لي�س
(م�سخ ًا كافكاوي ًا) لأن مثالياته �أوجدت لديه داخ ً
ال
خمتلف ًا ،اقتناع ًا ويقين ًا �آخر ب�أنه �أكرب من خارجه،
ووعاء ،ف�ضاءاته
فكان له (الدينا�صورية) تكوين ًا
ً
عتيقة ومرا�سيه ما هي �إال حمارة وجب وغابة
ورحم وكهوف» ،38وهكذا �سريغب الدينا�صور دوم ًا
يف الفرار ،و�سريى نف�سه يف مناماته يحلم بحلول
يتماهى فيها بالأنبياء وال�صاحلني ،حينما يتخيل
نف�سه يفر بذاته �إىل كهف يف جبل ،كما اعتزل

الر�سول –�صلى الله عليه و�سلم -يف غار حراء،
�أو كما فر �أهل الكهف بدينهم« :فا�ضطجع على
الأريكة ..وراح ي�شخر .و�رسعان ما كتم �شخريه بغتة
وراح يحدث نف�سه �أو طيف ًا مير يف منامه .قال ..:فلأنفر
مبعتقداتي �إىل ذلك الكهف من اجلبل ،يف ال�صحراء
املمتدة»� ،39إن هذا الفرار باملعتقد هو هروب من
�إح�سا�س الذل ،فالن�ص قد حافظ على املعنى العام
لق�صة �أهل الكهف الذين هربوا مبعتقداتهم من
ظلم احلاكم ،والراوي يجد يف هذا الهروب و�سيلة
للخال�ص من الإهانة والذل اللتني يجدهما يف وطنه،
وا�ستدعاء الرزاز للم�شهد القر�آين هو و�صف ملا
يحدث يف جمتمع الرواية ،والعالقة هنا هي عالقة
ت�شابه ت�ضم جمتمعني ،الأول وهو ال�سابق القر�آين،
والثاين جمتمع الرزاز وبطله عبد الله الدينا�صور
الذي يرى ما ال ير�ضيه وينفر منه ،40و�أي�ضا يحيل
الن�ص «�إىل اعتكاف الر�سول (�ص) يف غار حراء
وابتعاده عن �أفعال القر�شيني ،ونفوره منهم �إىل �أن
ت�أتيه العالمة من عند الله عز وجل وينبئه جربيل
بالر�سالة� ،أما الرزاز فلعله يق�صد من ذلك ،الهروب
باملعتقد من جهة ،و�إعطاء النف�س فر�صة للت�أمل من
جهة �أخرى".41
�إن الدينا�صور حتى يف �شجارات ال�سكارى
التي يكون طرف ًا فيها ،نراه ي�سند ال�سبب �إىل قوى
كربى ت�آمرية بد ً
ال من االعرتاف بال�سبب احلقيقي،
وهو �أنه كان �سكرانا كما حال البقية «كلكم ..كنتم
�سكرانني .فريد بحرد� :إنه اتفاق �أو�سلو ..امل�ؤامرة.
فرتد زهرة برقة تداري �إحلاح ًا� :إنه الإ�رساف يف
تناول اخلمر!».42

الأفكار ال�سيا�سية ينبغي �أن تظل طي الكتمان،
حتى يف �أجواء االنفراج الدميوقراطي الن�سبي.
�أفكاره ال�سيا�سية لي�ست للعر�ض .ولهذا ال�سبب
بالتحديد� ،أ�رص على تعليق عبد النا�رص ولينني على
اجلدار املقابل ل�رسير النوم الزوجي ،رغم اعرتا�ض
زهرة".43

نراه هنا مهموم ًا بتداعيات الق�ضية الفل�سطينية،
ف�ضمريه حي متام ًا ،ولكنه �أقام حاجز ًا ال يرى معه
(زهرة) زوجته وهي تذوي� .ستتمكن الق�ضايا
الكربى منه وهو يحاول �إيجاد �صيغ توفيقية بني
�إ�شكاليات متباعدة ،و�سيظل يوهم نف�سه ب�سذاجة
�أنه قد وجد هذه املعادلة ،يف تعليق ال�صور �إىل
جوار بع�ضها ،فلينني اجلانب ال�شيوعي يف عبد الله
الدينا�صور ،وعبد النا�رص اجلانب القومي والعروبي،
فيما ال�صور املعلقة هي كناية عن احلل ال�شكلي
واحلامل .هذه امل�س�ألة حتفر فيه عميق ًا حتى �أنها ت�سود
غرفة نومه ،وتخرب حياته.
�إن البطل يف ال�رسد الروائي «هو �إحدى
�شخ�صيتني :ذات فاعلة م�ستقلة ت�سعى �إىل تغيري
العامل من حولها� ،أو ذات منفعلة ي�صنع منها العامل
كائنا جديدا �أو يدمر الوجه البهيمي فيها .كل �أبطال
الروايات على اختالف الع�صور واملدار�س الأدبية
ينتمون �إىل �إحدى هاتني الطبيعتني ،و�أحيانا �إليهما
معا» ،44لكن الدينا�صور يتمنى تغيري هذا العامل وال
ي�ستطيع ،وهو يف نزاع بني قيمه وقيم املجتمع ،فال
ميكن فرزه يف منط واحد خال�ص ،فهو بطل م�ضاد
لذاته« :تخلق البطل يف الرواية التقليدية ب�أخالق
�أر�ستقراطية بينما ظهر البطل امل�ضاد ب�أخالق
بورجوازية .ال عقد يقيد البطل ،فهو القيم الوحيد
على �أفعاله ،بينما يخ�ضع البطل امل�ضاد لقواعد
املجتمع الذي ينتمي �إليه».45

نتيجة لذلك� ،سيبتعد الدينا�صور عن الواقعي
والقريب منه ،ليظل يحاول �إيجاد حلول لق�ضاياه
الكربى ،وتغيب عن عينيه �أموره ال�شخ�صية وتذوي:
«بعد اجتماع مدريد ،وانطالقة م�سرية ال�سالم .4 ،االنعزال:
ت�ضاعفت نوبات �أرقه .و�أوغل يف االعتماد على
�إن حالة الت�ضخم الفكري عند الدينا�صورات
امل�سكنات ،مما �أثر على توا�صله مع زهرة التي بد�أت واالن�شغال بالق�ضايا الكربى ذات الطبيعة الطوباوية
تبدو له وك�أنها تذبل ...الدينا�صور قال لذبابة �إن �ستخلق حاجز ًا يف التوا�صل بينها وبني الآخرين،

وهذا ما �سيدفعها �إىل االنعزال ،بدال من �أن تبحث
عن القا�سم امل�شرتك بينها وبينهم ،الأمر الذي
ي�شكل الحقا مفهوم (الدينا�صورية)� ،أي االنقرا�ض،
وهو ذروة جتليات الكوميديا ال�سوداء يف الن�ص.
 .1 .4إشكالية العالقة مع اآلخرين:

�إن الغر�ض من تعدد ال�شخ�صيات يف
الرواية له يتعلق مب�ضامني �أخرى م�ساندة �أو م�ضادة
لل�شخ�صية الرئي�سة ،فـ"التعدد الل�ساين املدرج يف
الرواية (مهما تكن �أ�شكال �إدراجه) هو خطاب
الآخرين داخل لغة الآخرين" ،46لذا ف�إن العالقات
بني ال�شخ�صيات تتوتر تبعا لتوتر اللغة.
وتقوم العالقات يف رواية «�صاحب الفخامة
الدينا�صور» على عالقات بني احلاكم الدينا�صور
و�أطراف عدة ،هي :امل�ست�شارون – الداليون – القواقع
الدنيا – الفقراء الطيارون .ميكن لنا �أن نقر�أ الن�صو�ص
الآتية ملعرفة طبيعة العالقة بني احلاكم وكل طرف من
هذه الأطراف:

تقوم طبيعة العالقة على االحرتام املُخ َتلق
الذي يحر�ص امل�ست�شارون على �إظهاره ،كما تقوم �أي�ضا
باملقابل على اال�ستعالئية والإهمال الذي يعلنه
احلاكم جتاههم ،فقد �أوكل لهم (متثاله) ليتحاوروا
معه بد ً
ال عنه ،وهم مل يروا �إ�شارة �سيئة يف ذلك،
بل �إنهم يتدربون على �إلقاء خطبهم يف ح�ضور
التمثال� .إن التمثال هو رمز القطيعة والكذب يف
العالقات ال�سائدة ،وهو اخليط املقطوع بينهم ،فال
احلاكم ي�سمع منهم وال هم ي�سمعون منه .وكذلك فهم
(امل�ست�شارون) مطلعون على حقيقة القمع يف الدولة،
ولكنهم م�شغولون بتحقيق مطامعهم ال�شخ�صية،
ولذا ف�إنهم يلب�سون م�سوح االحرتام والإخال�ص كي
يغطوا بها انتهازيتهم.

الداليون (الدكاترة) :يف الرواية« :وقد ثبت اليوم
تاريخي ًا� ،أن الدا-ليني كانوا ميلكون غريزة قطيع
بارزة .فعلى الرغم من ح�سد العلف عندهم ونهمهم
فقد طوروا روح ًا جماعية متميزة يف الكفاح �ضد
القواقع الدنيا الأكرثية التي كانوا ي�سيطرون
عليها بكل مهارة ،مب�ساعدة ن�شيدهم البلعومي.
كانوا يوقعون بـ د ،دائم ًا د� ،سواء كان اجلو ممطر ًا
�أو م�شم�س ًا ...حتى يف نربة �صوتهم كان يرن حرف
الدال .وعندما كانت القواقع الدنيا املنحدرة من
طائفة املت�سولني الطيارين تقوم بتعميد نف�سها ب�رش ًا
بني الأقوا�س ف�إنها كانت ترمز بذلك عمد ًا �إىل عرف،
يتميز به الدا-ليون.49».

امل�ست�شارون :تقول الرواية« :مرتدين ال�سواد ،القبعة
يف اليد ،كان رجال احلا�شية ينتظرون بنظاراتهم
الذكية �أمام التمثال .ذلك احلاكم الربونزي كان
يذكرهم بالدكتور الفالح ال�شاب ..بع�ض الزوار
تلم�سوه احرتام ًا وارتعبوا :فقد اعتقدوا �أن املعلم
يقف �إزاءهم بتعبري وجه �أكرث جدية واحتفالية،
�شقيق الدم ،الأخ التو�أم ،احلا�رض �أبد ًا مثل �صدى
بعيد يف ن�صف عتمة قاعة املجد...عندما ينفرد
هذه الطبقة التي متثل ال�سلطة املعرفية يف
امل�ست�شارون ورجال احلا�شية ب�أنف�سهم يف القاعة
ف�إنهم ينتهزون الفر�صة للتدرب على خطبهم يف الن�ص وهي التي �أنتجت احلاكم ،تبدو م�شغولة
بنف�سها ،فهي �أنانية ،ولذا توقّع يف تناف�سية بحرف
ح�ضور التمثال.47»..
وتقول الرواية �أي�ضا« :هكذا كانت متر �أوقات الدال متظاهرة ب�أنها ح�صدت �أعلى مراتب العلم ،ال
االنتظار الطويلة يف القاعة املحاذية حلجرة الكلمات .ل�شيء �إال لتميز نف�سها عن طبقة القواقع الدنيا ،ولذا
فمن الغرفة املجاورة كانت ت�أتي ت�أوهات الأ�صوات فهي ت�سيطر على هذه الطبقة عن طريقة �آلية وحيدة،
املائتة والبقايا اللحنية املقب�ضة ...وعندما ظهر معاليه هي �آلية ال�صوت العايل «الن�شيد البلعومي».

احلاكم �أخري ًا ،جل�س على كر�سي الرئا�سة ،حمرو�س ًا القواقع الدنيا :يف الرواية« :ذلك لأن القوقعة الدنيا
من قبل �أخيه الربونزي الواقع يف اخللف وافتتح خملوق (وهي كذلك) ،بل �إنها خملوق على حافة
اجلل�سة بالكلمات :املعرفة هي �سلطة احلاكم!» .48اخللق ،بائ�س و�ضئيل ،حيوان يقتات على املاء

وامللح ،على (ع�صري) الأحجار �أو على املعجزات،
ذلك لأن القوقعة الدنيا �إذن – من يعرف ذلك بحق
الله! -خملوق ،ف�إنها متتلك بطريقة ال ميكن التعرف
عليها وعي الذين ال ا�سم لهم :فهي تفكر ولكن دون
قدرة على الكالم وهي منطوية على نف�سها متام ًا.
وهي �إذا كانت قد �أدارت ظهرها للياب�سة ف�إن الذنب
يف ذلك يتحمله الدكاترة يف �أعماق البالد (�أولئك
الذين يلقبون بالدا-ليني) والذين عذبوها برثثرتهم،
بحيث �أنها �ضاقت ذرع ًا بهم وعمدت �إىل الهروب.
وباعتبارها من �سكان ال�ساحل �أخذت مت�ضي الآن
�أيامها مثلما يفعل املحيط يف لعب الأبدية ،مدمدمة
مع نف�سها املرة تلو الأخرى مثلها املحبب �إىل نف�سها:
(عندما ي�رضب البحر ال�صخور ،ينبغي على القواقع
الدنيا �أن تدفع الثمن)".50

متثل القواقع الدينا الفئة الأ�سا�سية املكونة
للبالد ،ميكن اعتبارها عامة ال�شعب ،وهي الفئة املحرومة
من الكالم� ،أي من ممار�سة حقوقها الدميقراطية ،وعليها
�أن تتحمل بجلد كل امل�صائب .بالن�سبة �إىل الآخرين هي
خملوق مبهم ،تافه ،ال احتياجات له ،يكفيه املاء وامللح
لأجل �أن يعي�ش .هكذا تتج�سد ر�ؤية احلاكم لل�شعب،
ووفق هذه الر�ؤية �سوف يحكمها ،فهي يف نظره خملوق
هام�شي ومعزول وغري ذي قيمة.
املت�سولون الطيارون :هم الفئة املرثثرة ،املعار�ضة
بالكالم ،التي ي�ستهدفها احلاكم مب�صادرة �صوتها،
(طيارة) ،حملقة ب�أحالمها فوق الواقع
ومع ذلك فهي ّ
الو�ضيع وحتلم بتغيريه.

هكذا كانت ال�شخ�صيات املحيطة باحلاكم يف
رواية «�صاحب الفخامة الدينا�صور» ،فهي عبارة عن
�رشائح �أو فئات ذات �سمات حمددة ،وهكذا ت�شكلت
عالقتها به� .أما يف رواية «مذكرات دينا�صور»،
فالدينا�صور يت�صف بـ»احلوم حول الذات والتقوقع
والثبات» ،51وهو ثبات �سلبي بطبيعة احلال ،لكن
املحيطني به هم �شخ�صيات حمددة املعامل روائيا،
يتمثلون يف :زهرة – ذبابة – �سامبو  -املجتمع .وكل
جزءا مفقود ًا من الدينا�صور ،فهو «جمموع
منهم ميثل ً

ال�شخ�صيات الأخرى مندجمة فيه روح ًا وج�سد ًا،
فهو الدينا�صور وهو زهرة وهو ذبابة يف رموزهم
وحتوالتهم ومواقفهم .52».وميكننا يف الرواية �أن نحدد
طبيعة عالقته بكل من هذه ال�شخ�صيات على حدة:

زهرة�« :إذا كانت �شخ�صية الدينا�صور يتعار�ض فيها
الواقعي والغرائبي ف�إن �شخ�صية زهرة على النقي�ض
من ذلك تت�صف ببعدها الإن�ساين ال�سوي» .53وهي
�أ�شبه بامل�سبار الذي يف�ضح دواخل الدينا�صور« :وحني
ذوت زهرة زوجة عبد الله� ،أخربته �أنها بد�أت ت�شعر
بنوبات �إرهاق مباغتة .و�أ�شار اجلريان �إىل عالمات
و�آيات الذبول يف نظرة زهرة ال�شاحبة الذابلة .كان
ينتف�ض كاملل�سوع ويزعق :جمرد �أوهام� .54».إن زهرة
هي �أقرب ال�شخ�صيات �إليه ،ومع ذلك ف�إنه ال يراها يف
ان�شغاله بق�ضاياه الكربى ،حتى ال يرى بوادر موتها.
وتبدو زهرة عارفة متام ًا بخفايا الدينا�صور وحمركاته،
وقادرة على ف�صل مكونات تفكريه امللتب�سة حينما
تختلط ق�ضاياه الكربى بيومياته ال�صغرية�« :أ�رضب
عن الطعام� .أدركت �أن دوافع حرده ال تكمن يف
�سيناريو امل�ؤامرة ،ولكنه ال يحب ال�سمك! و�أنا ن�سيت.
�أردت �أن �أ�شكل� ،أنوع� ،أغري ،ف�أعددت طبق ًا من
ال�سمك.55».
وهي متار�س دور املحلل النف�سي حلالة عبد
الله الدينا�صور «تقول زهرة �أن ال�سيا�سة قناع حرده.
لكن عدم تكيفه وت�أقلمه مع الهمربغر والبيب�سي
مث ً
ال كان اجلذر احلقيقي لغ�ضبه» .56وحتاول زهرة
�شده �إىل العامل الواقعي املبا�رش بطرق �أنثوية �شتى:
«�أالحظ ما ال يالحظه .ويفطن �إىل ما �أغفل عنه� .أغري
�أثاث ال�صالة ،و�أ�شرتي ف�ستان ًا جديد ًا ،و�أغري �ستائر
غرفة النوم .يدخل مثل قذيفة .ينهمك يف البحث
عن جمهول .يهتف ك�أمنا يتحدث �إىل �سكان احلارة
كلها :قد يعود ال�شيوعيون �إىل احلكم يف مو�سكو.
ثمة انقالب ..اجلي�ش الأحمر ..الـ� ..أين املذياع......
ف�أقول له وهو منهمك بالبحث عن ن�رشة �أخبار يف
حلظة زمن م�ستحيلة� :أمل تالحظ انقالب ًا غري انقالب
مو�سكو؟؟».57

وزهرة تدرك الآلية الذهنية التي يتفاعل
بها مع اجلمادات حوله« :تعامل مع �أثاث ال�صالة
اجلديد ،كما يتعامل املرء مع مر�آة جديدة حلت حمل
مر�آة ته�شمت� .إنه يرى فيها ذات الوجه واملالمح،
وال يرى لها غري هذه الوظيفة اململة .58».يبدو هنا
االختالف بينهما وا�ضح ًا يف م�ستويات اخلطاب ويف
زوايا الر�ؤية جتاه تفا�صيل احلياة ،وهذا الأمر يخلق
�إ�شكالية عند طرف واحد هو الدينا�صور ،بينما زهرة
مدركة لأبعاد هذه الإ�شكالية ولو �أن الأمر يقودها
�إىل الإحباط� .أي�ضا هي تلقي بتناق�ضات عبد الله
الدينا�صور �صارخة يف وجهه ،وجتربه على �أن يفتح
عينيه على ما ال يريد« :لن �أنتزع �صورة �ستالني �أو
عبد النا�رص �أو �سيد قطب عن اجلدار .زهرة ذات
اجل�سد الذابل والرائحة الرمادية ترميني بانف�صام
ال�شخ�صية .تقول :كيف حتافظ على تناغم هذه
ال�صور؟ تتنهد ،وجتيل ب�رصها يف ال�صور الثالث.
تقول �إن عبد النا�رص قتل �سيد قطب ،و�إن عبد
النا�رص زج جماعة �ستالني يف ال�سجون .و�إن �سيد
قطب كان يلعن �ستالني ويعتربه ملحد ًا .تقول
مت�سائلة م�ستنكرة :كيف جتمع بينهم؟ ال م�شرتك
بينهم �سوى املا�ضي.

بائد ،وبذلك ال ي�ستطيع العي�ش ب�شكل طبيعي «ذات
يوم ،كاد الدينا�صور يخ�رس كل �أ�صحابه ،قالت زهرة
بق�سوة� :أنت ال ت�ستوعب امل�ستجدات واملتغريات
على ال�ساحتني املحلية والعربية والدولية ...لأنك
دون كي�شوتي ودينا�صوري وتنبل�.أذهلته ق�سوتها.
ط�أط�أ ر�أ�سه وقال وهو يفتح ثالجة املطبخ :بل �أنا
م�ؤمن عنيد ،ال يغري قناعاته وال يبدل ما ي�ؤمن به من
املبادئ ...عند �أول هبة ريح عا�صفة .ثم التفت �إليها
وقال بانفعال :هل تبدل حبي لك يا زهرة بعد �أن
ذبلت؟ هل خنتك على الرغم من حماوالت ال�صبايا
اللواتي يرغنب يف ن�رش ق�ص�صهن �أو �أ�شعارهن يف
ملحق ال�صحيفة الثقايف؟ هل توقفت عن حب
امللوخية التي ع�شقتها منذ الطفولة؟»� .61إن زهرة
تراه جامدا غري متكيف ،فيما هو يرى نف�سه م�ؤمنا
�صاحب مبادئ ت�صطدم مع متغريات املحيط« ،ورغم
كل ما بينهما ،ف�إن ثمة م�سافة بينه وبينها .ال ي�ستطيع
�أن يراها رغم قربها ،وال ي�ستطيع فهم ذهنيتها رغم
فهمها لطبيعة تفكريه «قال �إنه مل يعرفها للوهلة
الأوىل .ثم عرفها .ثم �أدرك �أنه مل يعرفها طوال
حياتيهما ،و�أنه مل يعرفها �إال بعد �أن احتجبت
وتخفت ..ت�صور!»� .62إن الفكر الذي اعتنقته زهرة
ح�سب الن�ص يتحول ،فبعد �أن كانت تنتمي �إىل
حزب �شيوعي حني عرفت عبد الله الدينا�صور يف
البداية� ،إال �أنها وبتغري الزمن تتغري �أيديولوجيتها،
حتى �أنها تتحجب بعد زيارة لإيران�« .إن زهرة
ت�شكل رغبات مدفونة عند عبد الله حين ًا (كاحلب
واحلرية واال�ستقرار) ،وت�شكل يف حني �آخر حتوالت
العامل من حوله (كالثورة والعودة �إىل الدين والوطن
ال�ضائع والقيم املفقودة…) �إن زهرة لي�ست جمرد
�شخ�صية ذات بعد واحد ،و�إمنا هي جمموعة من
احلاالت والأبعاد والدالالت والأفكار التي �شكلت
عامل عبد الله الدينا�صور يف رحلة حياته من �أولها
�إىل �آخرها».63

يتجاهل الدينا�صور �س�ؤالها ويغمغم :كلهم
كانوا �ضد �أمريكا� ..أو بريطانيا امل�ستعمرة .املهم،
�أنني لن �أ�ضع نظارات طبية على عيني ،رغم ن�صيحة
الطبيب .ماذا طبخت لنا اليوم؟» .59وحينما يعجز
الدينا�صور عن مواجهة ق�ضاياه وعن الإجابة عن
�أ�سئلتها ،ف�إنه يلج�أ �إىل الهروب منها �إىل التافه
ح�سب الن�ص ،فتختلط اخلطابات عنده .و�سيكون
على زهرة �أن تتقبل احللول االعتباطية ،التي تخرب
عن طبيعة الذهنية التي ي�صدر عنها الدينا�صور
«زهرة قالت وهي ت�شيح بوجهها �إنها تعاي�شت مع
رائحة جوربي ،لكن رائحة الب�صل �أو الثوم منفرة.
حاولت �أن تتعاي�ش مع رائحتيهما بال جدوى .احلل
بناء على ذلك كله ،ميكن اعتبار زهرة مبثابة
ب�سيط .تناويل �أنت �أي�ض ًا الب�صل حني �أتناول الب�صل.
وتناويل الثوم حني �أتناول الثوم» .60و�سوف ت�صارحه النقي�ض الذي يكمل وجود الدينا�صور ،واجلزء ال�رصيح
بقوة بكل �صفاته ال�سيئة ،وهي �أنه ينتمي �إىل ع�رص من �إ�شكالياته مع بيئته ومعتقداته.

ذبابة :يكمل ذبابة الدينا�صور ب�شخ�صيته التي تعتمد
على اجلانب اجل�سدي �أكرث من العقلي ،وميثل درع ًا
يتخذه الدينا�صور دون وعي لذاته« :الذبابة يلتهم
كميات هائلة من الطعام مع �أنه ناحل اجل�سم .لكنه
مديد القامة ،على عك�س الدينا�صور ال�ضامر الذي
يتجنب العنف اجل�سدي .ويف�ضل ا�صطحاب الذبابة
حني يلج �إىل الأزقة ال�شعبية ،واملجمعات الفقرية
حيث تقول بع�ض ال�صحف� ...أن ظاهرة �رضب
الأموا�س منت�رشة �إىل حد ما» .64و ثمة مفارقة يف
اللقبني (دينا�صور – ذبابة) ،وتكمن املفارقة يف �أن
الدينا�صور يحتمي بالذبابة ،وذلك ب�سبب ت�ضخمه
وه�شا�شته الداخلية ،وه�شا�شة الدرع الذي يحتمي
به �أي�ض ًا.

�إن ذبابة هو املحاكي ال�ساخر للدينا�صور،
فهو ال�صوت الذي يناق�ضه ب�رصاحة مبا�رشة،
ودون �أيديولوجية ،كما �أنه العن�رص الذي �أغرق
الدينا�صور به نف�سه وكان �سبب ًا يف انقرا�ضه:
«�أنا كلب ابن كلب ..والذبابة �أي�ض ًا ..لأننا �سمحنا
لأنف�سنا �أن نتورط يف لعبة تعار�ض كل ما �آمنا به.
فتح ذبابة فمه وت�ساءل ببالهة :وما الذي �آمنا به؟».65
�إذن هذا ال�س�ؤال الفج الذي تفوه به ذبابة ميثل قمة
االختالف بني �شخ�صيتيهما؛ ولذا �سرنى امتدادا
لهذا االختالف يف تفا�صيل �أخرى تتعلق باملاديات
احلياتية العادية« :كيف ت�سول لك نف�سك �أن ت�سمي
مهرج ًا مزور ًا با�سم بطلني من �أبطال حركة التحرر
العاملي (نكروما) و(لومومبا)؟ .د�س ذبابة يديه يف
جيبه و�أخرج بطانتهما املثقوبتني املقفرتني وقال
مبرارة :وماذا �أفدنا من ا�ستقامتك وم�سطرتك احلادة
مثل ال�سيف� ...سوى االعتقال والت�رشد واجلوع؟».66
ميكن القول من ذلك �إن ذبابة ب�سذاجته و�رصاحته
يحمل البعد الواقعي لتفا�صيل احلياة التي يغم�ض
الدينا�صور عينيه عنها.

كان ب�إمكانه �أن يكون بطل حلبة امل�صارعة ،لوال حتول
الزمن وحتول املجتمع الذي ما عاد ي�ستهويه هذا النوع
من املتعة ،لذا ف�إن �سامبو حماك �آخر للدينا�صور،
ولكن على نحو �ساخر ،حيث �سيجري ت�سويقه
والإفادة منه على نحو خمتلف�« :أخري ًا قر قرار متعهد
احلفالت (كل �أنواع احلفالت من الأعرا�س حتى
املالكمة مرور ًا باملهرجانات ال�شعبية ال�سيا�سية) .قال
وهو يتكلف ابت�سامة ت�شي باخلبث :املالكمة ريا�ضة
عمان منذ �أيام الد�سوقي والطنبور كما
انقر�ضت يف ّ
تعلمون .لن ت�أتي جماهري غفرية مل�شاهدة املباراة...
ر�سم املتعهد ذو الكر�ش ال�شامخ خط ًا على غبار
املائدة وقال وهو يبت�سم ابت�سامة بلهاء تواري قدرة
خارقة على الفهلوة :يف ال�سريك العربي .اتفقت
مع مدير ال�سريك� .ستقام مباراة املالكمة يف فرتة
اال�سرتاحة الفا�صلة بني عر�ض القردة وعر�ض
املهرجني».67

ا�ستعار هنا امل�ؤلف تعبري «�أكل الهواء» ،وحوله
من نطاق املجازي �إىل نطاق الواقعي� ،إن هذا التعبري
ي�شري �إىل الف�شل الذاتي واملجتمعي يف �آن واحد.

املجتمع :تربز �أكرث امل�شكالت ال�صدامية بني
الدينا�صور وجمتمعه من خالل عقيدته ال�سيا�سية
وطبيعة اخلطاب الرديف له« :حني احت�سى اجلميع
ال�شاي .علق ذبابة بانتهازية متكلف ًا اللهجة ال�شامية:
عن له �أن يتدخل ويتابع
�شايات زراف (ظراف)َّ ...
كالمه عن العروبة ورف�ضه للت�سوية مع الدولة
املزعومة (�إ�رسائيل) .غري �أنه �أم�سك ومل ينب�س ،حني
�سبقه عم املر�شح وحتدث ب�إحلاح عن حاجة املدينة
�إىل نواب خدمات ال نواب خطابات �سيا�سية نارية
ال تغني عن جوع .اق�شعر ج�سد الدينا�صور ،وعاد
وجهه ينقب�ض بعد �أن انب�سط و�شعر اجلوع يع�ض
معدته .لكنه مل يتمالك نف�سه ف�ألقى خطاب ًا قومي ًا
ثاني ًا حتدث فيه عن عميل املخابرات الأمريكية
�سامبو :وهو العن�رص ال�ضعيف يف الن�ص رغم غوربات�شوف .وعن �رضورة بعث لينني ،وعن وحدة
القوة الظاهرية ،و�سيكون الأداة التي جت�سد خيبة العرب ملهاجمة �إ�رسائيل عرب دول الطوق .علق �شاب
الدينا�صور و�أكذوبته يف حماولته اال�ستعرا�ضية ،فقد ذو وجه �شائع :يا عمي ..هذا كالم جتاوزه الزمن».68

يعج هذا الن�ص بالدالالت التي تف�ضح البعد
بني الدينا�صور وجمتمعه ،فهو يتحدث م�ستعري ًا
خطابات �سيا�سية حزبية بائدة ،يف مواجهة �شباب
ميلكون فكر ًا �أكرث حداثية من جهة ،ومن جهة �أخرى
ف�إنهم ميلكون هموم ًا �أكرث واقعية ومبا�رشة والت�صاق ًا
بحياتهم من خطابات الدينا�صور املكرورة ،كما �أن
الطول الذي كثريا ما تو�صف به خطابات القوميني
جرى هدمه يف الن�ص بعبارة واحدة موجزة وق�صرية
و�ساخرة من ال�شاب املقابل للدينا�صور ،حيث
احلوارات التي جرت متثل �إهانة لبطل الرواية،
فهو لي�س حمور العامل يف الرواية ،بل �إن قناعاته
ومعتقداته تقابل بال�سخرية.

وثمة توتر �آخر يف عالقة الدينا�صور مبجتمعه،
يتمثل يف عالقته مع مديره« :و�رصاعه مع املدير العام
يك�شف خل ً
ال �أخالقي ًا �آخر ي�ست�رشي يف واقعه ...فاملدير
العام ال يقبل �أن ينادى دون �إ�ضافة (�سعادة املدير العام)
كما �أنه يوبخ عبد الله ويلفت انتباهه" ،69نرى هنا
الدينا�صور الذي ال ي�ؤمن بالرتاتبية ين�سى اللقب الذي
تعارف عليه املجتمع يف خماطبة من هو �أعلى رتبة �إدارية،
وهو �سيتلقى التوبيخ ك�أي فرد �ضئيل بغ�ض النظر عن
فل�سفته ،و�سيظل هذا املدير يذكر مباهية املتغريات
وماهية الثوابت يف املجتمع ح�سب ت�صوراته النفعية
«املحرر العادي ال ي�سبق وال يتقدم املدير العام �أمام
النا�س� .صحيح �أنك رفيقي ال�سابق ،و�صديقي احلميم،
لكن الذي فات مات وثمة تقاليد ينبغي احرتامها».70
 .2 .4الفرار نحو الذات:

لأن العالقات بني الدينا�صورات وعواملهم مطبوعة
بدمغة الإ�شكالية واالختالف ،ف�إن الدينا�صورات
�ستهرب من املواجهة و�ستنكفئ على ذواتها حتى
تتحجر.
احلاكم الدينا�صور �سيعي�ش و�سط الأجهزة
ويعتزل الب�رش ،م�صغي ًا �إىل �صوته اليتيم« :ذلك
الرتداد الذي كانت تدندن به القنوات و�إ�شارات
الإنذار والكمبيوترات ،كان ذلك عامله ،حيث ال
ي�سمح لأحد ب�إزعاجه .لقد جتاهل �ضوء النهار،

وكذلك �أي�ض ًا الب�رش ،قدر امل�ستطاع .ويف �أف�ضل
الأحوال كان يخرج �إىل القاعة التي يوجد فيها
التمثال ...ومل يعد ال�شعب يتذكره �إال من خالل
ال�صور الفوتوغرافية الر�سمية ،والتماثيل الن�صفية
املو�ضوعة يف املرافق واحلدائق� ،أو – وهذا نادر-
عرب القطع النقدية املزينة بالكلمات التاريخية
(حاكم الدكاترة .املعرفة و�سلطة احلاكم .عملة
ذهبية)" .71بل �إن احلاكم يف انكفائه ال يرى غري
متثاله ،ال يرى غري نف�سه ،وترك البالد ل�صوره القدمية
ومتاثيله لكي تقوم مقامه .وحينما ُي ْ�سمِ ع الآخرين،
ف�إنه ُي ْ�سمِ ع م�ست�شاريه وهم ي�ستن�سخون جمله
وخطبه« :وعندما كان املعلم يقر�أ �أو ي�سمع ،كيف
�أنهم يرثثرون ،مقلدين جمله ،كان يتظاهر كما لو
�أنه ال يالحظ ذلك .و�إذا كان مل يفعل �شيئ ًا �ضد ذلك
ب�سبب الرهافة ف�إنه مل ي�ستبعد ذلك نهائي ًا .من الثابت
يف كل الأحوال� ،إنه وهو ي�سمع نف�سه من كل هذه
الأفواه الكثرية ،قد ن�سي تدريجي ًا لغة البالد و�أ�صبح
�سجني لغته هو بالذات" .72بذا ق�ضي عليه �أال ي�سمع
و�أال يعي �إال لغته وح�سب مفاهيمه هو .وال يغدو
الأمر م�شكلة حقيقة حني يحاول �إلقاء خطبة يف
البالد« :الذين وجدهم �أمامه كانوا �سذج ًا ،من الذين
يزدادون خ�سارة يف �أرواحهم .كان قد جمع حوله
يف امليادين ك�أتباع له خلق ًا فوق خلق ولكنه كان يف
�آخر املطاف �أكرث وحدة مما م�ضى� .أي حزن �أن يكون
املرء حما�رص ًا باجلهل والعقوق! بالفعل :حما�رص! ..
عندما كان احلاكم و�سط خطبته اتقد �شيء ما يف
ذهنه فج�أة .ات�ضح له �أنه كان على و�شك �أن يلقي
باللآلئ حتت �أقدام ه�ؤالء الأميني الذين ال ي�صلحون
ل�شيء .بعد الآن لن يكرتث بهم وبالبالد كلها .لقد
ا�ستغنى .ويف اللحظة ذاتها التي ا�ستغنى عنها عن
الب�رش .ف�أل �سيء ..لقد اتخذت القرار يف يوم عيد
بالذات� ،أثناء اخلطبة الأخرية ذات العواقب اخلطرية.
ف�أمام اجلمع املحت�شد يف ميدان االجتماعات العامة
ن�سف معاليه احل�صار ،حيث وجه �أي�ض ًا جملة منربية
�إىل العامل الآخر ،بهذا ال�شكل �أو ذاك �إىل املوقع
الذي كان يجب على التاريخ �أن يوجد فيه .مل يكن

يريد بعد �أن مير بخاطره ،ال يف ال�صباحات وال يف
الأما�سي� ،أي �أمر يتعلق بالقواقع الدنيا� ،سواء تلك
املنحدرة من �أعماق الريف �أو من ال�ساحل .لي�س
�أكرث� .سوف يكر�س نف�سه ابتداء من الآن ملدارات
الت�أثري الأخري للمت�أوربني وجنوم ال�شعوذة ،للعباقرة
ذوي ال�سمع املرهف ولكل القارات ب�صورة عامة.73".
لأن ال�شعب تافه وال ي�ستحق ،فقد قرر احلاكم �أن
يخاطب الكواكب والأمم الأخرى ع ّله يجد فيها من
يتنا�سب مع تفكريه بعد �أن �أعيته هذه البالد ،ومع
ذلك مل ي�سمع رد ًا .فعاد �إىل حجرته ميار�س �سماع
نف�سه وقمع معار�ضيه" :ويف احلجرة فقط �أخذ
احلاكم منذ الآن ميار�س �سلطته .كان يكتب �أمام
�صورته الفوتوغرافية الر�سمية وين�صت �إىل نف�سه
يف مكرب ال�صوت ،وهكذا كان ر�سم خلقته و�صورته
حا�رضين �إذن على الدوام ... .عندما حلت اللحظة
ال�صحيحة اندفع بخفة حركة م�ستغربة من قبل بنية
مثل هذه ،هي لي�ست �سوى جلد وعظم ،نحو الكلمة
وازدردها .يف مكان ما من البالد فقدت قوقعة دنيا
يف هذه اللحظة �صوتها".74

احلقيقيني بالأحالم والأفكار« ،مبثالياته و�أفكاره التي
باتت غريبة عند غريه ،لكنها عزيزة عليه ،ينتمي
�إليها وتنتمي �إليه ،يتقوقع فيها وعليها" .76حتى زهرة
�سيخاطبها يف منامه عو�ض ًا عن حماورتها فعليا يف
احلياة الواقعية« :لكن تلك الأطياف والأ�شباح التي
يخاطبها �أحيان ًا يف �رشنقة منامه بامل�ؤنث دون ذكر
اال�سم ...من هي؟".77

ويف مواجهة غربته وجهله بالتفا�صيل
ال�صغرية �سينكر ذاته وينكر انتمائه �إىل �أب�سط
هوياته (بيته)" :عمالق يقتحم بيتنا القدمي ي�س�ألني
�أين يبد�أ الطرا�شة .ارتبك� .أفزع �إىل ميكانزم
الدفاع عن جهل التفا�صيل� .أقول مرتدد ًا� :أنا �ضيف
هنا� ...س�أنادي املدام �صاحبة البيت"� .78سيتعمق
�إح�سا�سه باالغرتاب و�ستك�شف زهرة عن �أن نزعته
الدينا�صورية ذات �أ�صول متجذرة فيه ،مذ كان ي�شعر
ب�أن ثمة اختالف مثري لل�سخرية بينه وبني الآخرين:
"مل تقل زهرة �أن �أ�صحاب عبد الله لقبوه بالدينا�صور
يف مطلع الت�سعينات فقط .بينما كان هو ي�صف نف�سه
بالدينا�صور قبل ذلك� ،أي كلما �أح�س �أن كالمه عن
ويف اخلتام ،حينما انقطع كل حبل ات�صال تراجع احلركة التقدمية والقومية التحررية يف العامل
بينه وبني الآخرين ،اخرتع فل�سفته اخلا�صة املالئمة ،والوطن العربي ،يثري م�شاعر ال�سخرية �أو اال�ستهتار
وقرر �أنه قد ا�ستغنى عن كل من حوله ،وما دام هو �أو الالمباالة ،يف نفو�س �سامعيه».79
احلاكم ال ي�ستطيع �سماع نف�سه ،ف�إن الآخرين لن
�إن موقفه ال�سلبي الراف�ض ل�صيغ التفاعل
يحتاجوا �إىل �سماعه �أي�ض ًا" :مل يوجه �أي كلمة
موت �إليها ،لقد (ا�ستغنى) ،هذه هي الكلمة الأكرث مع الواقع هو الذي �سيقوده تدريجيا �إىل الفناء
�سداد ًا .ويف ذلك ا�ستخدم مبد�أه ال�شهري عن ال�سبب واالنقطاع عن العامل ،بوعي �أو دون وعي ،ولكن
والنتيجة ،وكان ذلك يفهم هكذا� :إذا كان حاكم بانهزامية مطلقة« :هذا املوقف ال�سبي جتاه متغريات
فعلي ما ال يقدر على �سماع نف�سه ف�إن الآخرين الواقع ،وهذا التقوقع على الذات بانتظار قرار القدر
�أي�ض ًا �سوف ال يحتاجون لال�ستماع �إليه ،و�إال ف�إن قد تعمم على جممل �أداء ال�شخ�صية ،حيث الإدانة
املنطق حم�ض �شعوذة .ولذلك :وداع ًا �أيها املتفرجنون ،لكل �شيء متهيد ًا لالنتقال �إىل امل�ضحك املبكي وذلك
و�أنتم الأكرث بعد ًا . 75"...متثل هذه اللحظة ذروة يف لإدانة حقبة كاملة ،و�أمناط من التفكري �سادت وما
الكوميديا ال�سوداء ،ما بني ال�سخرية من احلاكم ومنطقه تزال».80
يف التفكري ،وما بني امل�صري الذي تركت له البالد التي ال
�إن كال من الدينا�صورين ميكن �إدراجه �ضمن
تعني حلاكمها �شيئا وال يعني لها هو باملثل �شيئا.
ت�صنيف ال�شخ�صية امل�سطحة يف امل�صطلحات
�أما عبد الله الدينا�صور يف دينا�صوريته ال�رسدية ،لأنها "مت�ضي على حال ال تكاد تتغري وال
املنكفئة ف�سوف ي�ستعي�ض عن التعامل مع الب�رش تتبدل يف عواطفها ومواقفها و�أطوار حياتها عامة...

على �أن ال�شخ�صية الإيجابية لي�ست �إال ال�شخ�صية
املدورة ،ذلك �أن ال�شخ�صية الإيجابية ،كما يفهم ذلك
من بع�ض هذا امل�صطلح غري الأدبي ،هي تلك التي
ت�ستطيع �أن تكون وا�سطة� ،أو حمور اهتمام ،جلملة من
ال�شخ�صيات الأخرى عرب العمل الروائي ،فتكون
ذات قدرة على الت�أثري ،كما تكون ذات قابلية للت�أثر
�أي�ضا .على �أن ال�شخ�صية ال�سلبية يعرفها ا�سمها،
ويحددها م�صطلحها ،فهي تلك التي ال ت�ستطيع �أن
ت�ؤثر ،كما ال ت�ستطيع �أن تت�أثر" .81ومن املفارقة �أن
�شخ�صيتي الروايتني ثابتتان على مواقفهما ،لكن
هذا الثبات هو ما ي�أخذ بهما نحو التحول ،وهو حتول
		
�سلبي ،باجتاه التقوقع ،ومن ثم الفناء.
 .5االنقراض:

�ستنكفئ الدينا�صورات على ذاتها لعدم
قدرتها على التوا�صل ب�شكل �سليم و�صحي مع
العامل اخلارجي ،و�ستغدو مع الوقت غري قادرة على
العي�ش و�سط جمتمع ال تنتمي �إليه ،لذا ف�إن م�صريها
هو املوت ،فيما ميكن اعتباره ذروة ا�ستخدام �إجراءات
الكوميديا ال�سوداء يف الن�صني.
 .1 .5الديناصورات تنقرض:

احلاكم الدينا�صور ي�صبح �سجني ذاته ،ي�سمع
نف�سه ويعيد �سمعها ،بهذا يتحول تدريجي ًا �إىل كائن
غري �صالح للحياة�" :سجني .نف�سه هو بالذات� ،أجل
�سجين ًا حمبو�س ًا داخل زنزانة .مل يكن ي�ستقبل
عملي ًا �ضيوف ًا ومل يكن ليحتاجهم .ولكنه مل يكن
ي�ستطيع اال�ستغناء عن الكالم ،ومع ذلك ف�إنه كان
يلقي خطبه لأجهزة الت�سجيل� ،أي للمن�ش�أة ،وكر
الكلمات .حماط ًا بالتفريغات والذبذبات الكهربائية،
كان ميلي بها يف ت�سل�سل منطقي للأفكار ...ثم يبد�أ
باال�ستماع �إليه -الأكرث من ذلك �أنه كان ي�سمع
نف�سه -يف احلقيقة ،كما كان يقال� ،أثناء النهار ويف
الليل وبرتكيز معلم ،يتابع �أقوال تلميذه املحبب �إىل
نف�سه ...امل�ست�شارون ..كانوا يتمرنون على اجلملة
بعد اجلملة ،وين�صتون �رس ًا يف منت�صف الليل
وهم متكورون �أمام قمع الغرامافون �إىل (�صوت

�سيدهم)» .82رغم الكرب الذي حل به كنتيجة حتمية
�إال �أنه كان ما يزال ي�صنع جحيمه بعقله وعرب
املحيطني به ،معتقد ًا �أنه ما يزال قاب�ض ًا على مقاليد
الأمور ،و�سيلته يف ذلك ال�صوت امل�ستمر ،ال�صوت
الواحد" :وهكذا �أ�صبح احلاكم الزاهد ،ب�سبب تفكريه
الذي ال يكل يف معتكفه عجوز ًا .وحول �رشنقته
كانت متتد هناك ب�سالم قلعة املفاتيح ال�سبعة :الهدوء،
ممرات املرمر ،القاعات املهجورة .ومع ذلك ف�إن
اجلحيم كان موجود ًا يف الغرفة :كانت الكمبيوترات
تئزر وتطن ،وال�رشيط املثقوب يلف �أحكام �إدانته،
وفوق اجلميع كان مكرب ال�صوت يرتبع على عر�شه،
باث ًا اخلطب املوجهة �إىل احلكام االفرجنة" :هالو� ،أنت
�أيتها العوامل ،و�أنت يا دروب التبانة اخلالدة!" .83ما
زال ميار�س حماولة التقرب من الأمم الأخرى عله
يجد فيها تقارب ًا ما ،يحاور غري املوجود ،ويخلد �إىل
نف�سه احلجرية حينما يحتاج �إىل كائن قريب منه:
"كانت فرتة اال�سرتاحة الق�صرية التي اعتاد املعلم
على ق�ضائها يف الغرفة املجاورة مريحة بالن�سبة
له .وقد روي �أنه كان ميتلك يف هذه اللحظات عادة،
عادة �شخ�صية متام ًا وهي �أن ي�ضع ذراعه حول كتفي
التمثال وميكث عنده مت�أمالً ،الأخ مع �أخيه ،وهما
متوجهان نحو مائدة االجتماع".84

�أما عبد الله الدينا�صور ف�إنه يفقد "تدريجي ًا
مقومات بقائه و�أ�س�س ا�ستمراره مثلما تفقد هذه الأمة
مقومات بقائها ...ويلت�صق لقب (الدينا�صور) بعبد
الله على �أ�سا�س �أنه ي�ؤمن ب�أفكار منقر�ضة ،ومع �أنه
يرف�ض االعرتاف بانقرا�ض �أفكاره ومبادئه و�أحالمه،
ف�إن الواقع املرتدي من حوله يثبت له ذلك ،وي�ؤكد
له �أنه يكابر وميعن يف املكابرة» ،85ومع تزايد وط�أة
الكوارث العربية ف�إنه يزداد رغبة باالنقرا�ض والفناء
"�إن عبد الله يف�ضل االنقرا�ض على االنتماء �إىل
هذا الواقع املزري اجلديد ..و�إح�سا�سه باالنقرا�ض �أو
االن�سالخ عن الواقع مل يكن ترف ًا �أو اختيار ًا �سه ً
ال
�ساذج ًا و�إمنا كان احتجاج ًا �صاخب ًا جمنون ًا على ع�رص
�أو واقع �صاخب دموي جمنون" . 86يندب عبد الله

مالب�سه ،لوال تدخل زهرة ورعايتها .والتي غدا
يت�أفف منها .يقول بامتعا�ض وهي تلفت نظره �إىل
�أن لون اجلورب ال يتنا�سب ولون احلذاء �أو البنطال:
اتركيني بحايل.

الدينا�صور نف�سه والواقع بوعي �شديد وبا�ست�سالم،
ويغدو اخلوف �صارخ ًا مقرونا بغياب من حوله ،هو
يخاف من غياب ذبابة ،فهذا معناه تقو�ض ح�صونه
املنيعة ،وال قوة له (وهو الدينا�صور) لأن ي�سند
نف�سه" :وها �أنت ت�شعر بعد غياب ذبابة �أن �رصحك
وبد�أت زهرة ،بالتدريج ،حت�س �أن عبد الله
يتقو�ض ،فهو الذي ي�شد �أزرك87 ،وي�شتد به ع�ضدك ،ينقر�ض فعالً .رويد ًا رويد ًا .ك�أنه ال يرغب يف موا�صلة
ويحول بينك وبني �أخطار خفية» .
م�رسى احلياة .ف�صممت ،لأول مرة يف حياتها ،على
ومع اختفاء ذبابة تتفجر عنده الو�ساو�س �أن تتدخل وحتاول �أن ت�ضع حد ًا الندثاره البطيء...
قر قرار زهرة �أخري ًا على �أن تتكلم"� . 90إن
ويقرر �أنه �سينتهي« :الذبابة مات .بت بال منعة .وهكذا ّ
غدوت مك�شوف ًا بال مناعة ت�صونني وال ح�صانة الكالم هو الفعل الوحيد الذي ميكن لزهرة القيام به
متدين بال�شجاعة" . 88ويراوده حلم عن ابنه الذي مل حيال تردي حال الدينا�صور ،لأنه غري قادر وحده
يولد ،حتى �أنه يحدث الآخرين عنه حتى ي�صاب على �أن ي�ضخ احلياة يف ج�سده �أو روحه ،ولكن
بالهلو�سة ،ويرف�ض ابنه هذا( ،رغم �أنه وهم) لأنه مبقتل زهرة يفقد الدينا�صور كل هوياته ،وجدواه يف
يحمل قيم ًا غري قيم والده ،يقول�" :أنا �أف�ضل �أن احلياة ،وتتجلى املفارقة حني يكت�شف كم �أنه بعيد
�أحمل مقالتي �إىل ال�صحيفة التي �أكتب فيها ...باليد .عن جمتمعه ،ب�سبب مثله التي تت�صادم مع مادية ما
و�أن �أ�سلمها �إىل رئي�س التحرير املحتل باليد .على حوله حتى تفتك به« :عتمة م�ستبدة� .أبحث عن نعلي
الرغم من �إ�رصار ابني الفتى (الذي مل يولد بعد) بال جدوى� .أبحث عن عباءتي بال جدوى� .أكت�شف
على �إر�سالها عرب جهاز الفاك�سميلي الذي ا�شرتاه بغتة �أن حياتي بكل تفا�صيلها كانت تعتمد على
م�ؤخر ًا بعد �أن باع �ضمريه للع�رص اجلديد مقابل زهرة .ع�شرية قاتل زهرة عر�ضت �صلح ًا على فنجان
جهاز الفاك�س وجهاز كمبيوتر وجهاز الد�ش– قهوة .مل �أفهم .قالوا� :صلح ع�شائري ..جنيء ومعنا
الالقط .ت�صوروا ،بدون كامريات� ،أنه باع �أي�ض ًا ثلة من علية القوم وت�ستقبلنا �أنت وجماعتك .وكنت
�شجرة العائلة .ومن �أ�سباب اتهامي املن�صف بتهمة بال جماعة .لكنهم ال يعرفون".91
الدينا�صورية غري ال�صادرة عن غر�ض �أو حقد .2 .5 ،الديناصورات تستعرض موتها:
�إمياين بالقومية العربية ،على الرغم من (م�رشوع
احلاكم الدينا�صور مات ،كما يفرت�ض بكل
ال�رشق الأو�سطي) الف�سيف�سائي الذي �أراه ي�شظي املخلوقات ،ولكن لأنه كان حاكم ًا وكان دينا�صور ًا
الأمة �إىل قبائل وطوائف وملل ونحل".89
فال بد له من وفاة خمتلفة" :وقد حدث الأمر ذاته مع
ويف الوقت نف�سه الذي كان فيه الدينا�صور �سادة الق�رص ،املختارين الذين كانوا ميلكون مفتاح ًا،
ينقر�ض ،كانت زهرة حتاول �أن تعمل كح�صن منيع حتى يتمكنوا من االقرتاب من �صومعة احلاكم .كانوا
�ضد اندثاره« :مل تكن زهرة تذبل .على العك�س ،يرتدون نظارات ذكية ،ال يبدو القبيح عربها قبيح ًا
�إنها تتفتح �أكرث ،تت�رضج كالبنات ،تو�سع املجال هكذا .بل �إنهم وقد الحظوا �أن جبني احلاكم كان
احليوي لرائحة البحر املنبعثة منها .الدينا�صور يراها منتفخ ًا ،ومع ذلك قالوا �إنها درنات احلكمة امل�شهورة
تذبل ،لأنه يرى كل ما يحيط به يذوي ويذبل ...ما التي تطفح بفعل �ضغط الأفكار .وقد �سموا اليد
عاد ي�ستمتع بكتابة مقالة �أو ق�صيدة ذات �شطرين امل�شوهة بـ(املقد�سة) لفرط ما عملت ل�صاحلهم
حما�سية ثورية يف ال�صحيفة الأ�سبوعية� .أهمل ول�صالح الب�رشية ب�صورة عامة .92".و�سيجلب �سادة
ت�رسيحة �شعره .ما عاد يدقق يف ان�سجام �ألوان الق�رص القواقع الدنيا كي (تتفرج) على من كان

يحكمها طيلة العقود املن�رصمة« :كانوا قد زحفوا من
اجلبل الذي ان�سحبوا �إليه ،ب�سبب احلزن وال�صلوات
والنعا�س واجتهوا نحو التابوت .منده�شني راقبوا
اجلثمان الذي ال زمن له ،املالمح املنظمة ،امل�سطحة
لوجه هذا الأخ املت�صوف الذي كان يتمدد يف نع�شه،
عار�ض ًا موته املقد�س"� .93سيكون موته مثل والدته
�أمر ًا مبهم ًا وغام�ض ًا ،كما يفرت�ض بكل ما يتعلق
بالأمور العظيمة يف احلياة.

 .7المصادر والمراجع:

امل�صادر:
 بريي�س ،خوزيه كاردو�سو� )1994( .صاحب الفخامةالدينا�صور ،ترجمة :فا�ضل العزاوي ،ط ،1دار املدى
للثقافة والن�رش� ،سوريا.

 الرزاز ،م�ؤن�س )1994( .مذكرات دينا�صور .ط،1امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت.
المراجع:

�أما عبد الله الدينا�صور ،فتكون نهايته يف
�إقراره بالهزمية واالندحار ،واملوت يف ال�صفحة
الأخرية�" :ضجر� .أبحث عن م�شكلة ما ان�شغل بها.
زهرة قالت يل �أنني �أع�شق الي�أ�س ،وتبني الق�ضايا
اخلا�رسة .ممحون للعب دور ال�ضحية .و�إال كيف �أف�رس
انتمائي �إىل كل الق�ضايا الفا�شلة ،وارتباطي بالفريق  -باختني ،ميخائيل )1987( .اخلطاب الروائي.
املهزوم يف معارك احلياة املتنوعة؟".94
ط ،1تر :حممد برادة ،دار الفكر للدرا�سات والن�رش
والتوزيع ،القاهرة ،م�رص.
الكتب:
 �إيجلتون ،تريي )1992( .النقد والأيديولوجية .تر:فخري �صالح ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش،
بريوت ،لبنان.

 .6خاتمة:

بعد هذا العر�ض ،ميكن القول �إن الروايتني  -باختني ،ميخائيل� )1986( .شعرية دو�ستويف�سكي.
تلتزمان يف خطوطهما العري�ضة الر�ؤية نف�سها ،ط ،1تر :جميل ن�صيف التكريتي ،دار توبقال للن�رش،
التي �شكلت مراحل �سري ال�شخ�صية الرئي�سة ،الدار البي�ضاء ،املغرب.
و�إن كان امل�ؤلفان قد اقرتبا �أحيان ًا واختلفا �أحيان ًا  -بوتور ،مي�شال )1986( .بحوث يف الرواية اجلديدة.
�أخرى كثرية ،ف�إن الدينا�صورات كانت متر باملراحل ط ،3تر :فريد �أنطونيو�س ،من�شورات عويدات ،بريوت،
ذاتها ،ولكن وفق ر�ؤى خمتلفة ،فـ"�صاحب الفخامة لبنان.
الدينا�صور" تبني �صورة الطغيان والقمع واجلهل - ،تودوروف ،تزفيطان )2005( .مفاهيم �رسدية .ط،1
ونهايته �إىل الفناء .فيما رواية «مذكرات دينا�صور» تر :عبد الرحمان مزيان ،من�شـورات االختالف ،اجلزائر.
تطرح �إ�شكالية املثقف ،ولكن املثقف يف بعده
الرومان�سي املثايل ،والذي يحمل الفناء كم�صري  -حمداوي ،جميل« ،)2014(.نظرية الكوميديا ال�سوداء
يف امل�رسح املغربي» ،موقع دروب www.doroob.
حتمي نتيجة ا�صطدامه مع جمتمعه.
com
لقد ا�ستطاع امل�ؤلفان �أن يبنيا عامل ًا خمتلف ًا
ينتمي �إىل الواقع ،وينف�صل عنه يف الوقت نف�سه- ،ر�ضوان ،عبد الله� )1996( .أدباء �أردنيون درا�سات
عمان،
وا�ستطاعا �أن ير�صدا حتول املجتمع الإن�ساين يف الأدب العربي احلديث .دار الينابيعّ ،
و�إ�شكالية الإن�سان يف التحول معه .كما �أنهما الأردن.
ف�ضحا دور ال�سيا�سة يف ت�أ�صيل غربة الإن�سان - ،الزعبي� ،أحمد� )1997( .رصاع البقاء والفناء يف
عرب ا�سرتاتيجية الكوميديا ال�سوداء ،التي �شكلت رواية (مذكرات دينا�صور) مل�ؤن�س الرزاز .من�شور
الروايتني فنيا ،من خالل دمج الهجاء بال�سخرية� .ضمن جمموعة من الدرا�سات حتت عنوان :قطوف

دانية مهداة �إىل نا�رص الدين الأ�سد .ط ،1امل�ؤ�س�سة دم�شق� ،سورية.
العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت ،لبنان.
 املا�ضي� ،شكري عزيز� )2008( .أمناط الرواية زيتوين ،لطيف )2002( .معجم م�صطلحات نقد العربية اجلديدة .ط� ،1سل�سلة عامل املعرفة ،املجل�سالرواية .ط ،1مكتبة لبنان نا�شـرون ،بيـروت ،لبنـان .الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.

 �سعيد� ،إدوارد )2006( .املثقف وال�سلطة .ط ،1تر - :مرتا�ض ،عبد امللك ،)1998( .يف نظرية الرواية:حممد عناين ،ر�ؤية للن�رش والتوزيع ،القاهرة ،م�صـر .بحث يف تقنيات ال�رسد .ط� ،1سل�سلة عامل املعرفة،
 �شكري ،غايل )1994( .برج بابل :النقد واحلداثة املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.ال�رشيدة .ط ،2الهيئة امل�رصية العامة للكتاب - ،م�ساعدة ،نوال )2000( .البناء الفني يف روايات
عمان ،الأردن.
القاهرة ،م�رص.
م�ؤن�س الرزاز .ط ،1دار الكرملّ ،
 ال�شواوره� ،صفوان مقبل« )2008( .ظاهرة التنا�ص  -منيف ،عبد الرحمن ،و�آخرون )2003( .هاملتيف روايات م�ؤن�س الرزاز» ،ر�سالة ماج�ستري غري عربي :م�ؤن�س الرزاز� :شهادات وحوارات ودرا�سات.
ط ،1امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت،
من�شورة ،جامعة م�ؤتة ،الكرك ،الأردن.
 -عبد احلميد� ،شاكر )2003( .الفكاهة وال�ضحك :لبنان.

ر�ؤية جديدة .ط� ،1سل�سلة عامل املعرفة ،املجل�س  -املو�سوي ،حم�سن جا�سم )1999( .انفراط العقد
املقد�س ،منعطفات الرواية العربية بعد حمفوظ.
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.
 عبد الغني ،م�صطفى )1994( .االجتاه القومي يف الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة ،م�رص.الرواية .ط� ،1سل�سلة عامل املعرفة ،املجل�س الوطني  -مري�شنت ،مولوين ،وكليفورد ليت�ش)1979( .
الكوميديا والرتاجيديا ،ط ،1تر :علي �أحمد حممود،
للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.
 غولدمان ،لو�سيان)1993(.مقدماتيف�سو�سيولوجية �سل�سلة عامل املعرفةـ املجل�س الوطني للثقافةالرواية ،ط ،1تر :بدر الدين عرودكي ،دار احلوار للن�رش والفنون والآداب ،الكويت.
 �أبو ن�ضال ،نزيه )2006( .التحوالت يف الروايةوالتوزيع ،الالذقية� ،سورية.
 القوا�سمة ،حممد )2000( .اخلطاب الروائي يف العربية .ط ،1امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش،الأردن .ط ،1دار الفار�س للن�رش والتوزيع ،عمان ،بريوت ،لبنان.
ّ
 وتار ،حممد ريا�ض� )1999( .شخ�صية املثقفالأردن.
 حلمداين ،حميد ،)1990( .النقد الروائي والإيديولوجيا :يف الرواية العربية ال�سورية .ط ،1من�شورات احتادمن �سو�سيولوجيا الرواية �إىل �سو�سيولوجيا الن�ص الكتاب العرب ،دم�شق� ،سوريا.
الروائي .ط ،1املركز الثقايف العربي ،بريوت ،لبنان.
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